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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ:

ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺭﺓ

ٍ
ﺨﻴﺎﻝ
ﺨﺎﺼﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  -ﻴﻔﻴﺽ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩ ﺫﺍﺕ

ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺨﺼﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ ّ
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ؛ ﻟﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﻤﺭﺍﺩﻩ ،ﻭﻴﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ
ﻓﺘﺘﺤﺭﻙ ﻗﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ.

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴُﺠﻠّﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻭﺼﻭﺭﻩ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺒﻠﻴﻎ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻭﺨﻁﺎﺒﻨﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻝ

ﻭﺫﻭﻕ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ.

ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ

ﻜﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺘﺭﻜﻴﺏ ﺇﻀﺎﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻭﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ.
ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﺠﺩﺓ ،ﺍﻟﺫﻭﻕ.
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ2014/12/21 :

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ2014/4/30 :
105

(2015) ،(1)  ﺍﻟﻌﺪﺩ،(18)  ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ،ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

Simile in the Prophetic Tradition (Al-Sunna)
Abstract
The Arabs use similes a lot in their speech. Similes are also signiﬁcantly present in the Qur’an and Sunna (the Prophet’s sayings and acts). The
Prophet’s sayings are rich with realistic and proliﬁc depictions. This is due to
the fact that the Prophet (PBUH) preferred to express abstract meanings
through sensory images derived from the life of the addresses, hence securing
deeper perceptions of his intentions, better impact on recipients, and more
constructive interactions. This research clariﬁes similes, their different types,
and some examples as used in the deﬁnite Sunna. It also attempts to underscore the seriousness, usefulness, aesthetic value, and strong impact of this
ﬁgure of speech. Its utilization in our discourse ensures eloquence, reﬁned
taste, and effective mode of communication.
This research basically addresses two issues:
The ﬁrst clariﬁes the meaning of parable image in terms of vocabulary and
additional structure, while the second deals with types of parable image and
its examples in the Sunna. The last part is the conclusion which includes the
most important ﬁndings of the study.
Key words: Simile, sensory images, impact, seriousness, taste.
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ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃُﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ؛ ﻭﺫﻟﻙ َ
ﻷ َﻨّﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ
َّ
ﻟﻺﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ،ﻭﺃﻗﺭﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﺘﺩﺍﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ؛ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ،ﻭﻟﻴﺤﻘﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ
ٍ
ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ٍ
ٍ
ﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ.
ﺒﺄﺸﻜﺎﻝ
ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ

ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺜﺭ ﺃﻴﻀﴼ

ٍ
ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺨﻴﺎﻝ
ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻔﻴﺽ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩ ﺫﺍﺕ
ٍّ
ﺨﺼﺏ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴ ِﻴّﺔ
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﻤﺭﺍﺩﻩ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ-
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ؛ َّ

ﻭﻴﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﻪ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺴﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ُﺤﻠ ًﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔً ،ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻗﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻬﺎ.
ﻜﻤﴼ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،
ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ  -ﻭﷲ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺔ َّ -

ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻓﺭﻏﺒﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ُّ
ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ
ﺇﺒﺩﺍﻉ
ٍ
ﺍﻷﻜﺭﻡ ﻤﻥ ٍ
ﻭﺫﻭﻕ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ َّ
ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﻭﺇﻀﺎﻓ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺭﺍﺠﻌﴼ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺤ َّﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ.

ﻭﺠﻝ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺯ
َّ

ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ،ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ:

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻭﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ.

ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏ ،ﻤﻊ ﻀﺭﺏ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
ﺤﻴﺙ
ُ
ﺍﻟﻌﻁﺭﺓ ،ﺒﺈﺴﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻴﺕ ﺒﺎﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﻝ ﺒﻌﺽ
ﺒﺎﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ؛ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎَّ :
ﺃﻥ َّ

ﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺭﻏﻡ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﺩﻡ ﻋﺜﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ ٍﺩ ٍ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺠ ِّﺩﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ.
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:

ﻓﺄﻤﺎ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؛
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ،ﻭﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊَّ ،

ﻭﺃﻤﺎ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ؛ ﻓﺘﺤﺩﺜﺕ
ﻓﺄﺩﺭﺠﺕ ﺘﺤﺘﻪ :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏَّ ،
ﻜﻝ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻤﺜﻠﺔ
ﻀﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻑ ﻭﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ِّ

ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.

ﻭﻀﺭﺒﺕ
ﻭﺒﻴّﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ،
ُ
ﻋﺭﻓﺘﻪ َ
ﺍﻟـﻤﺭ َﻜّﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،ﻭﻗﺩ َّ
ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ُ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺹ(.

ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻀﻤﻥ ٍ
ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ،ﻭﻗﺒﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺤﺜﻲ
ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﻪ ﻭﻓﻴﻬﺎ ُّ
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻲ ﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻬﺎ؛ ﻟﻴﺴﻬﻝ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺯﻴﺩ ،ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﺩ

ﺭﺏ ﺯﺩﻨﻲ ﻋﻠﻤﴼ").(1
ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ "ﻭﻗﻝ ِّ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﴼ:

ﺃﻭﻻً :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻐ ًﺔ:

ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺘﺨﻴﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠُﻐﻭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺠﺩ َّ
ﻷﻥ ﻟﻜﻝ ﺸﻲ ٍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﻜﺜﺭﺘﻬﺎ؛ َّ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ).(2

ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺘﺭﺁﻯ
ﺃﻥ ﺘﺨﻴّﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ،ﻓﺘﺼﻭﺭﻫﺎ
ٍّ
ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ َّ
ﺜﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ).(3
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ َّ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻭﺭ) :ﻭﺼﻭﺭ ﻓﺘﺼﻭﺭ ،ﻭﺘﺼﻭﺭﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻻ ﺃﺘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝ،

ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ :ﻫﻭ ﻴﺼﻭﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ() .(4ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴُﺒ ِﻴّﻥ ﻟﻨﺎ َّ
ﻭﻜﺸﻑ ﻟﺸﻲ ٍﺀ ﻤﺎ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻓﻬﻤﻪ.
ﺒﻴﺎﻥ
ٌ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ٌ
ﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ )ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ( -ﻭﻫﻭ :ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ -ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ َّ

ﻜﻝ ﺸﻲ ٍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ًﺓ ﺨﺎﺼ ًﺔ ﻭﻫﻴﺌ ًﺔ ﻤﻔﺭﺩ ًﺓ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ
ﺼﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺭ َﺘّﺒﻬﺎ ،ﻓﺄﻋﻁﻰ َّ
َّ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼً :ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺘﻪ ،ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ
ﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﺼﻔﺘﻪ).(5
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺤﺴﻴّﺔً ،ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴ ًﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ)،(6
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴ ًﺔ َ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ َّ
ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻲ ٍﺀ ،ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ).(7

ﺒﺼﻴﻎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ٍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ،ﻻ
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﺎﺩﺓ "ﺼﻭﺭ"
ٍ
ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

ﺭﻜﺒّﻙ) ،(9ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
)ﻭﺼﻭﺭﻜﻡ ﻓﺄﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﻜﻡ() ،(8ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ] :ﻓﻲ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ َ
َّ
ﻭ"ﺇﻥ ﺃﺸ َّﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺫﺍﺒﴼ ﻴﻭﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ" :ﻻ ﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺒﻴﺘﴼ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﺏ ﻭﻻ ﺘﺼﺎﻭﻴﺭ")َّ .(10
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﻭﻥ") ،(11ﻴﻌﻨﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﴼ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺼﻁﻼﺤﴼ:

ٍ
ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺼﻭﺭ ِﺓ ﺃﻤﺭﴽ ﻋﺴﻴﺭﴽ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ
ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﺠﺎﻤﻊ ٍ
ٍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ

ٍ
ﺃﺩﺒﻲ.
ُﻝ
ﻜﻝ ﻤﺩﺭﺴ ٍﺔ ﻨﻘﺩﻴ ٍﺔ ﺃﻭ ﻜ ُّ
ُّ
ﻤﺫﻫﺏ ٍّ

ﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﺃﻥ ﻨُ َّﻘﺎﺩﻨﺎ ﺍﻟ ُﻘﺩﺍﻤﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﺤﺩﻴﺜﴼ ﺼﺭﻴﺤﴼ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇ َّ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ َّ
ٍ
ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ
ﻤﻥ
ﻟﻤﺤﺎﺕ ﺨﺎﻁﻔ ٍﺔ ُّ
ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ؛ ﺇ َﻨّﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻨﻌﻠﻤﻪ ﺒﻌﻘﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ
ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ" :ﺍﻋﻠﻡ َّ
ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺁﺤﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ
ﺒﺄﺒﺼﺎﺭﻨﺎَّ ،

ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﺭﺱ ﻤﻥ ﻓﺭﺱ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴ ٍﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﻙ،

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﺎﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﺎﺘﻡ ﻭﺴﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ،ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ

ﺯﻩ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ").(12
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺼﻔ ٍﺔ ﺨﺎﺼ ٍﺔ ﺒﻪ ﺘﻤ ِﻴّ ُ
ﺃﻭ ُﻝ ﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻭﻗﻴﻝ َّ
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻫﻭ َّ

ﻭﺍﻗﺘﻔﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﻭﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ
ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﺴﻴﻤﴼ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،ﺃﻱ ﺃ َﻨّﻬﻡ ﻋﺩﻭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻫﻭ
ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ،ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ).(13
ﻴﺩﻝ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨُّﻘﺎﺩ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺎﺘﺴﻊ ُﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ،ﻭﺼﺎﺭ ُّ
َّ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ :ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻼ) .(14ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝ "ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺼﻔﻭﺭ":
ﻭﺸﺎﺌﺞ ﺘﺠﻌﻝ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴ ً

ﺤﺴﻴﴼ").(15
"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠُّﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻤﴼ ِّ
ﺜﺎﻟﺜﴼ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻐ ًﺔ:

ﺃﻤﺭ ﻷﻤﺭ.
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻐﺔً :ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜ ِﺔ ٍ

ﺍﻟﺸ ْﺒﻪ
ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ
ﺒﺄﻤﺭ ﺒﺄﺩﺍ ِﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺃﻭ:
ﺃﻤﺭ ٍ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ٍ
ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ):ﺸﺒّﻪَّ :
ُ
ٍ
َ
ﻭﺍﻟﺸ َﺒﻪ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ؛ ﻜﺎﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﻌﻡ ﻭﻜﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ( ).(16
َّ
ﺭﺍﺒﻌﴼ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺤﴼ:

ﺤﺱ ﺃﻭ ٍ
ﻋﻘﻝ ،ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ َّ
ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ﻴﺴ ُّﺩ ﻤﺴﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ٍّ
ﻴﺩﻝ
ﺍﻟﻨﺹ ُّ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺤ ِّﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ  (17)-ﻭﻫﺫﺍ ُّ

ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠ ِﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

ﺸﺒّﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ،ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ُﻤ َ
ﺒﺎﻵﺨﺭ ،ﻭﻴﺴﺩ ﻤﺴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻘﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻝ :ﺸﺩﻴ ٌﺩ ﻜﺎﻷﺴﺩ ﻓﺎﻟﻜﺎﻑ ﺭﺒﻁﺕ

ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ،ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺇﺫﻥ :ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻻﺘﺤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻔ ٍﺔ ﺃﻭ

ﺤﺎﻟ ٍﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋ ٍﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ

ﻜﺜﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ٍ

ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ).(18

ﺨﺎﻤﺴﴼ :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ:

ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ،ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ

ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺍﻟـﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻔ ِّﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠَّﻰ ﻓﻲ
ِ
ﺃﻥ ِّ
ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻜﻤﺭﻜﺏ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎُ :
ﺒﻴﺴﺭ ﻭﻭﻀﻭﺡ.
ﺒﺄﻤﺭ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﺒﻭﺠ ٍﻪ ﻤﺎ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ﻷﺩﺍ ِﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ٍ
ﺃﻤﺭ ٍ
ٍ

ﻻ ﻤﺤﺩﺩ ًﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻝ
ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺒﻭﺠ ٍﻪ ﻤﺎ :ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺎ ً
ﺸﺒّﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ -ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻜﻤﺎ
ﻻ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﻥ –
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻭﺇ َّ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻗﺎﻝ ﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ..." :ﻭﻟﻭ ﺃﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻫﻭ").(19
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ﺴﺎﺩﺴﴼ :ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ:

ﺃﺠﻠﻪ.

ﺃﻥ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﺭﻜﺎﻨﴼ ﺃﺭﺒﻌﺔ ،ﻫﻲ:
ﻴﺘﺒﻴّﻥ ﻟﻨﺎ َّ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ َ
َّ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ،
ﺸﺒّﻪ
ﺸﺒﻪ،
ﻭﺍﻟـﻤ َّ
ﺍﻟـﻤ َّ
ُ
ُ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﺸﺒﻪ ﺒﻪ ،ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ُ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ
ﺸﺒّﻪ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻙ ُ
ﻴﻘﻭﻝ ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ :-

"ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻭﺍﺀ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ؛ ﻷ َﻨّﻪ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﻔﺱ،
ﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻻ ﺤﺭﺠﴼ؛ ﻜﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﻭﺠﻪ ،ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ

ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻁﺭﻓﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﺸﺒﻴﻬﴼ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ").(20

ﺃﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺤﺴﻭﺴﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ
ﺜﻡ ﺫﻜﺭ – ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ َّ -
ﻻ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﺤﺴﻭﺴﴼ).(21
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻌﻘﻭ ً
ﻼ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﴼ ،ﻓﺎﻟﺤﺭﻑ ﻤﺜﻝ :ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﻜﺄﻥ،
ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻓﴼ ﺃﻭ ﻓﻌ ً
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ َّ

ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻤﺜﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻀﻝ ﺒﻘﻭﻝ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ:
ﻭﺍﻟﻔﻌﻝ ﻤﺜﻝَ :ﻴﺤﻜﻲ ﻭﻴُﺸﺒﻪَّ ،
ﻭﻀﻴـﺎﺀ ﻭﻤﻨـﺎﻻ
ً
ﻭﻗﻭﺍﻤﴼ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻻ).(22

ﻴﺎ ﺸﺒﻴ َﻪ ﺍﻟﺒﺩﺭ ﺤﺴﻨﴼ
ﻭﺸﺒﻴ َﻪ ﺍﻟﻐﺼﻥ ﻟﻴﻨﴼ
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ:

ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻜﺜﻴﺭ ٌﺓ ﻭﻓﻭﺍﺌ ٌﺩ ﻋﺩﻴﺩ ٌﺓ ﻟﺴﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ُﻤ َﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ
ٌ
ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻭﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻫﻭ :ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺫﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺠﻤﺎﻝ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃ َﻨّﻪ" :ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻀﻭﺤﴼ ﻭﻴُﻜﺴﺒﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩﴽ") .(23ﻭﻫﻭ

ٍ
ﺼﻔﺎﺕ ﺜﻼﺜﴼ" :ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ").(24
ﻴﺠﻤﻊ
ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ
ُ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ:

ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴ ِﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺫﻭﻗﻬﻡ ﻟﻪ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻌﻪ ،ﻓﻅﻬﺭ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋ َّﺩﺓ
ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ،
ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭﻩ ﻟﻠﻌﻘﻭﻝ ،ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ

ﺒﺤﺴﺏ ﻜﻝ ٍ
ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫ ِﻩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻔﺼﻴﻝ ﻭﺘﻤﺜﻴﻝ؛
ﺭﻜﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺴﻨﻭﺠﺯ َّ
ﻟﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ
ﻭﺫﻟﻙ َّ
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻴﻁﻭﻝ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ِّ

ﺒﺼﺩﺩﻩ ،ﻟﺫﺍ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭ ٍﺓ ﻋﺎﻤ ٍﺔ ﺤﻭﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.
ﺃﻥ "ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ
ﻓﺼﻝ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﻓﻘﺩ ﻗﻴﻝَّ :
ِّ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ" ﻫﻭ ﺃَﻭﻝ ﻤﻥ َّ
ﻓﻘﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ؛ ﻫﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ:
"ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ" َّ

ﺍﻟـﻤﻔﺭﻁ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ
 .1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ُ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ.
ﺍﻟـﻤﺼﻴﺏ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﻷﻏﻤﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻀﺢ.
 .2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ُ
 .3ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺏ.

 .4ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ.

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻀﻝ ﻋﺒﺎﺱ  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ

ﻋﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ
ﻷﻥ
 ﻭﻴﻌﻠِّﻝ ﺫﻟﻙَّ :ﺍﻟـﻤ ّ
ﺒﺭﺩ ﻟﻐﻭﻱ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ َّ
ُ
ٍ
ٍ
ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺒﺩﻴﻌ ٍﺔ).(25
ﻅﻼﻝ ﻭﺍﺭﻓ ٍﺔ
ﻓﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ :ﺤﺴﻲ ﻭﻨﻔﺴﻲ.
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ُّ
"ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ" َّ
ﻭﻗﺎﻝ ﺒﻌﺩﻫﺎ :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻷﻏﻤﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻅﻬﺭ ﺒﺄﺩﺍﺓ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ...ﻭﺍﻷﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻩ:

 .1ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺴﺔ؛ ) ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ

ﻜﺴﺭﺍﺏ (..ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ /ﺁﻴﺔ ).(39

ﺘﺠﺭ ﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ؛ ) ﻭﺇﺫ ﻨﺘﻘﻨﺎ ﺍﻟﺠﺒﻝ ﻓﻭﻗﻬﻡ ﻜﺄَ َﻨّﻪ
 .2ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ِ
ﻅﻠﺔ (..ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ /ﺁﻴﺔ ).(171
 .3ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻬﺔ؛ ) ﻭﺠﻨﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﺍﻷﺭﺽ (..ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ /ﺁﻴﺔ ).(21

 .4ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻻ ﻗﻭﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ؛ ) ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﺎﻷﻋﻼﻡ( ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ /ﺁﻴﺔ ).(24

ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻨﻬﺠﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﺭﺩﺤﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ).(26
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ "ﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ" ﻭﻨﻬﺞ ﻨﻬﺞ ُّ
ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ"  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ  -ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩﻩ ﻓﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ

ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ:
 .1ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻓﺎﻩ:

ﻤﻘﻴّﺩﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻔﺭﺩﴽ
ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﻔﺭﺩﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ َ
ﻤﻘﻴﺩﺍ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻔﺭﺩﴽ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻻً ،ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ؛
ً

ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ،ﻭﻻ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻝ ،ﻭﻋﺫﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ :ﺃ َﻨّﻬﻡ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ
ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ.
ﺃﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ،ﻭﺘﻔﺼﻴﻝ ﺫﻟﻙ ﻴﻁﻭﻝ.
ﻜﻤﺎ َّ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺃﻴﻀﴼ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺭﻜﺒﴼ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍً).(27

 .2ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺓ:

ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ :ﻤﺭﺴﻝ ﻭﻤﺅﻜﺩ:

ﻓﺎﻟﻤﺭﺴﻝ :ﻤﺎ ﺫُﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

ﻭﺍﻟﻤﺅﻜﺩ :ﻤﺎ ُﺤﺫﻓﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ).(28
 .3ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ:

ﻭﻤﺠﻤﻝ:
ﻔﺼﻝ ُ
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰُ :ﻤ َّ
ﻓﺎﻟﻤﻔﺼﻝ :ﻤﺎ ﺫُﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.
َّ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻝ :ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻪ

ﺍﻟﺸﺒﻪ(29).

ﺒﻠﻴﻐﴼ(30).

ﻭﺇﺫﺍ ُﺤﺫﻓﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻌﴼ ﺼﺎﺭ ﺘﺸﺒﻴﻬﴼ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ :ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻭﻏﻴﺭ ﺘﻤﺜﻴﻝ:
ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻝ :ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺘﺯﻋﴼ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ :ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺘﺯﻋﴼ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ
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ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ(31).

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺒﻘﻲ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺨﻴﺭ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎﻝ "ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ

ﻓﺎﻟﺢ

ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ")(32

ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺠﴼ ﺠﺩﻴﺩﴽ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺒﻠﺠﻭﺌﻪ

ٌ
ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﻭﺃﺜﺭ
ﺩﻭﺭ
ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ٌ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ٌ
ٌ
ﺍﻟﻌﻘﻭﻝ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻝ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ:

 .1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ،ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ:

ﻗﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ:
ﺃ .ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ َّ
ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ؛ ﻜﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﺎ ُّ

)ﻜﺄﻥ(.
ّ

ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ؛ ﻜﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘُﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ،ﻤﺜﻝ:
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎ ُّ

ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﻤﺜﻝ ،ﻭﺼﻴﻐﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻝ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒـ )ﻤﻥ( ﻭﺒـ )ﺃﻓﻌﻝ ﻤﻥ(.
ﺏ .ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ.

ﺝ .ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ.
ﺩ .ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ.

ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍ ُ
ﺍﻟـﻤﺘﻌﺩﺩ؛ ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻑ
ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ُ

ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ(.

ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠِّﻪ  -ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ
ﺍﻟـﻤﺭ َﻜّﺏ ،ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ) .(33ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ُ
 .2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ُ
ﺘﻌﺎﻟﻰ  -ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.

ﻭﺃﻭ ُّﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﺘّﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ،ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬ ٍﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ،ﻭﻤﻊ ﺍﺠﺘﻨﺎﺒﻲ ﻟﺒﻌﺽ

ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ،
ﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﻪ ﻜﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﻤﺎ ُّ
ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ.
ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ..ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ُّ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺃﻭﻻً :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ:
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ:

ﻼ) ،(34ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻤﻝ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ
ﻼ ﺃﻡ ﻤﺠﻤ ً
ﻔﺼ ً
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ُﻤﻔﺭﺩﴽ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ُﻤ َّ

ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ).(35

ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍ ًﺓ ﻓﻁﺭﻴ ًﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺼﻭﺭ ٍﺓ ﺫﻫﻨﻴ ٍﺔ ﻋﻨﺩ

ﻻ ﺒﺈﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟـﻤﺘﻜﻠِّﻡ ،ﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﴼ ﺇ َّ
ُ
ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺒﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴ ِﻪ).(36
ﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ،ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻬﺫ ِﻩ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺒﺴﻬ ٍﻡ ٍ

ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺩﺍ ًﺓ ﻨﺎﺠﺤ ًﺔ ﻓﻌﺎﻟ ًﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﻪ ،ﻤﻥ ﺸﻐﻝ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ِ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃُ ٍ
ٍ
ﺍﻟﻌﻘﻝ
ﺨﺎﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺨﺎﻁﺒ ِﺔ
ﺴﻠﻭﺏ
ِّ
ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎَّ ،

ﻨﺒﻲ ﻜﺭﻴ ٍﻡ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔ ِﺔ ﻤﻌﴼ ،ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ُ
ﺍﻟـﻤﺘﻠ ِّﻘﻲ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ٍّ
ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟﻝ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ،ﻓﻼ ﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ،ﻭﻻ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ
َّ

ﻤﻌﺼﻭﻡ
ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ،ﻭﻻ ﺠﻤﻭﺡ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ،ﻭﻻ ﺇﺴﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ؛ ﻷ َﻨّﻪ)ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ(
ٌ
ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ).(37

ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ،ﻭﻤﻥ
ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤ ِﻪ ﺍ ُ
ِ
ﻷﺨﺭﻯ؛ ﻜﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺨﻼﻝ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﺴﻨﺩﺭﺱ ﻀﻤﻨﴼ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺒﺎﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ.

]ﺃ[ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ:

ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ :ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻔﺭﺩﴽ ﺃﻴﻀﴼ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ

ﻔﺼﻼً.
ُﻤﺠﻤ ً
ﻼ ﺃﻡ ُﻤ َّ
ﻴﺩﻝ
ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ،ﻜﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ُّ
ﻭﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ُّ

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ؛ ﻜﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺸﺒّﻪ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ُ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ
ﺸﺒّﻪ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﺃﻋﻨﻲ ُ

ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ :ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﻤﺜﻝ ،ﻭﺼﻴﻐﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻝ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒـ )ﻤﻥ( ﻭ)ﺃﻓﻌﻝ ﻤﻥ()،(38
ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ٌّ
ﻜﻝ ِﻤ َّﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ:

ِ
ﺤﺫﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ
ﺒﻪ ﻜﺎﻟﺸﻲ ِﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ).(39

ﻭﺴﺄﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ

ﺩﻭﺭ
ﻼ)(40؛ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ٍ
ﻻ ﻭﺘﻔﺼﻴ ً
ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻴﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﻘ ِﻴّﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﺠﻤﺎ ً
ٍ
ﺜﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ.
ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ،ﻭﻤﻥ َّ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

"ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺴﺤﺭﴽ").(41
" "1ﻗﻭﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ َّ :
ﺸﺒّﻪ ﻋﻠﻰ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻗ َّﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻓﺨﺹ ﻗﺴﻤﴼ
ﺒـ)ﺇﻥ( ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ،
ﻭﻗﻴّﺩﻩ ﺒـ)ﻤﻥ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃ َﻜّﺩﻩ
َّ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ َ
ﺍﻟـﻤ َ
َّ
ُ

ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺴﺎﻤﻌﻴﻪُ ،ﻤﺤ ِﺫّﺭﴽ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻝ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ٍ

ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻝ).(42

ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،

ﻓﻬﻭ -ﺼﻠﻭﺍﺕ ﺭﺒﻲ ﻭﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ -ﻟﻡ ﻴﻤ ِﺜّﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻜﻠّﻪ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ،ﻭﺇ َﻨّﻤﺎ ﻤ َﺜّﻝ ﺒﻌﻀﻪ ،ﻭﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺎﺯﻋﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ﻤﻨﺎﺯﻉ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻻ ﺘﺤﺘﻤﻝ ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﺭﺩ).(43

" "2ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ").(44

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻠﻴﻎ ﺃﻴﻀﴼ ،ﺤﻴﺙ ﺸﺒﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺨﻴ ِﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ،ﻴُﺨﻠﺼﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ،ﻓﻴﺭﻴﻪ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ ﻭﻫﻨﺎﺘﻪ ،ﻓﻴﺒﺼﺭﻩ ﻤﻭﺍﻗﻊ
ﺭﺸﺩﻩ ،ﻭﻴﻁﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺎﻴﺎ ﻋﻴﺒﻪ).(45
ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ ﺒﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻩ

ﻏﺵ ﻭﻻ ﺨﺩﺍﻉ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ" :ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ٍّ

ﻷﻥ
ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺼﻘﻴﻝ ،ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻝ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﺒﺒﴼ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻭﻻﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡَّ ،
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺴﺒﻴﻝ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﻬﻪ َّﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﻥ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻨﺼﺢ
ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻘﻴﻠﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﺼﻔ ٍﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟ ٍﺔ ،ﻭﻫﻲ َّ
ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺠﻬ ِﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﺃﺨﺎﻩ ﻭﻴﺭﻴﻪ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ،ﻜﻤﺎ ﺘُﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺁ ُﺓ
َ

ﻗﻠﺕ:
ﻭﺨﻼﻓﻪ")ُ .(46

ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻗ ٍﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ٍﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻲ ٍﺀ؛ ﻓﺈ َﻨّﻤﺎ ُّ
ﺇﻥ َّ
ﻭﻫﺫﺍ ْ
ﺃُﻭﺘﻲ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﴼ ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻁﻴﺒﴼ ﻤﺒﺎﺭﻜﴼ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻫﻡ ﻴ ٌﺩ ﻋﻠﻰ
" "3ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓﺄ ﺩﻤﺎﺅﻫﻡ ،ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﺃﺩﻨﺎﻫﻡُ ،

ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ").(47

ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ َ
ﺸﺒّﻪ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ُّ
ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺠﻨﺎﺴﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﻭﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ،
)ﻭﻫﻡ َﻴ ٌﺩ( ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻠﻴﻎ ،ﺤﻴﺙ
ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻀﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﻫﻡ ،ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟ ِﻪ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ -
ﺤﺫﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻝ :ﻭﻫﻡ ﻜﺎﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﻋﺩﻡ

ﺍﻟﺨﻼﻑ ،ﻓﻜﺄ َﻨّﻬﻡ ﻓﻲ ِ
ﻜﻝ
ﺨﻴﺎﻝ
ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺍﺤ ٌﺩ ﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ِّ
ِ
ٍ
ٍ
ﻭﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ:
ﺯﻤﺎﻥ

ﺃﻥ ﻤﺜَﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻝ
"ﺒﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ َّ
ٍ
ﻜﻨﻔﺱ
ﻷﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻬﻡ ،ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻀﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥَّ ،
ﻭﺍﺤﺩﺓ").(48

ٌ
ﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ .(49) "...ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺭﺍﻉ ﻭ ُﻜﻠُّﻜﻡ
" "4ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ُ " :ﻜﻠُّﻜﻡ ٍ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺄﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻷﺤ ٍﺩ ﻤﻥ

ﻴﺘﻨﺼﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻨ َﻜّﺭ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻻ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠَّﻰ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ َّ
ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ،
ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﺘﻜﺎﻝ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻭﺘﻬﺎﻭﻥ ٍّ

ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺠﺒﻪ ،ﻭﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ،ﻭﺘﻔﺎﻨﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺤ ٍﺩ
ﻭﺇ َﻨّﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ٍّ
ﻴﻀﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﺎﻝ ﻤﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ
ﻜﻝ ﻤﺎ
ﺭﺍﻉ ﻴﻭﺭﺩ ﻗﻁﻴﻌﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻸ ،ﻭﻴﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ِّ
ﺇ َّ
ﻻ ﻭﻫﻭ ٍ
ُّ
ﻭﻋﻭﻗﺏ.
ﻭﻗﺼﺭ ُﺤﻭﺴﺏ ُ
ﺭﻋﺎﻩ ﺤﻕ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻜﻭﻓﺊ ﻭﺃُﺜﻴﺏ ،ﻭﺇﻥ ﺘﻬﺎﻭﻥ َّ
" "5ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺼﻼﺘﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻜﻡ ،ﻭﻻ ﺘﺘﺨﺫﻭﻫﺎ ﻗﺒﻭﺭﴽ").(50
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴُﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺍﻟﺒﻴﺕ

ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴُﺼﻠَّﻰ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺭﴽ ،ﻻ ﺘﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤ َّﻘﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ،ﺒﻝ ﺇ َﻨّﻪ ُﻤ ِ
ﻭﺤﺵ ُﻤﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺸﺔ،

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﻜﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴُﺼﻠِّﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ،ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﻨﺎ َّ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ُﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻤﺭﻨﺎ ﺸﻁﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﻨﺠﻌﻝ ﺠﺯﺀﴽ ﺃﻭ ﺸﻴﺌﴼ ﻤﻥ ﺼﻼﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ؛ ﻜﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓﻝ ﺍ ُ
ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻜﻠُّﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺃﻥ
ﻷﺨﺭﻯَّ ،

ﺤﻭﻝ ﺒﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺒﺭﺓ،
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ – ﺃﻱ ﺼﻼﺓ – ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ؛ ﻓﺈ َﻨّﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ َّ
ﻼ ُﻤﺤﺒﺒﴼ ﻤﺭﻏﻭﺒﴼ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤ َّﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ُﻤﻌ ِﺒّﺭﺓ ﺘُﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻅ ً

ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ؛
ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ِّ
ﻜﻝ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎَّ ،
ﻓﺈ ِﻨّﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻭﺘﴼ ﻭﻗﺒﻭﺭﴽ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺤﻕ

-ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ) :-ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺍﺴﺘﺠﻴﺒﻭﺍ ﷲ ﻭﻟﻠﺭﺴﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎﻜﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻴﻴﻜﻡ ﻭﺍﻋﻠﻤﻭﺍ

ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﻭﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻗﻠﺒﻪ .(51)(..ﻓﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
َّ
ﺒﻁﺎﻋﺘﻪ -ﻋﺯ ﻭﺠﻝ -ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻴﺘﺔ ﻻ ﻁﻌﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻟﻭﻥ ﻭﻻ
ﺭﺍﺌﺤﺔ.

ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻨﺠﺩ َّ

)ﺠﻌﻝ( ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻝ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﻠَّﻰ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺭﴽ،

ﻗﺭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺼ ِّﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ؛ ﻟﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ َّ
ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍﻟﺠﻤﻝ)" (52ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ" ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻨﺎﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺃﺨﻠﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻭﺼﻼﺘﻨﺎ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻭﺭﴽ ﻟﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ.

ﻓﺈﻥ
" "6ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ُﺠ َﻨّﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤ ُﺩﻜﻡ ﺼﺎﺌﻤﴼ ﻓﻼ ﻴﺭﻓﺙ ﻭﻻ ﻴﺠﻬﻝْ ،
ﺍﻤﺭ ٌﺅ ﻗﺎﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺸﺎﺘﻤﻪ ﻓﻠﻴﻘﻝ :ﺇ ِﻨّﻲ ﺼﺎﺌﻡ ﺇ ِﻨّﻲ ﺼﺎﺌﻡ").(53
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

ﻤﻤﺎ ﻴُﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ
َ
ﺸﺒّﻪ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺼﻭﻡ ُ
ﺒﺎﻟﺠ َﻨّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ َّ

ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ،ﻭﺍﻷﺼﻝ :ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻜﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺼﻭﻡ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﻡ،

ﻭﺘﺼﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﴼ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴ ٍﺔ ﺃﺨﺭﻯ" :-ﻭﺍﻟﺼﻭﻡ ُﺠ َﻨّﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ").(54
ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻝ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻝ ُّ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴُﻭﺼﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻓﻘﺎﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺸﺎﺘﻤﻪ،
ﻴﻭﺼﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺫ ِﻜّﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺄ َﻨّﻪ ﺼﺎﺌﻡ )ﻓﻠﻴﻘﻝ ﺇﻨّﻲ ﺼﺎﺌﻡ ﺇﻨّﻲ ﺼﺎﺌﻡ( ،ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ُﺠﻨﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻪ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻴﻭﻡ
ﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﻔﻴﺩ َّ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ).(55
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋ َّﺩﺓ ﺃُﻤﻭﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ

ﺍﻟﻤﺒﻨﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴ ٌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
َ
ﻤﻭﺭ ﺤﺴﻴ ٍﺔ ﻻ ﻴﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ
ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺒﻴ ِﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺄُ ٍ
ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻗﻠَّﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒ ِﺔ ﺒﺨﺎﺼ ٍﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ّ
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻁﺭﻴﴼ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘ ِﻪ ﻴﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ َّ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻝ ،ﻭﺭﻏﺒ ًﺔ ﻤﻥ ِّ

ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌ ِﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
َ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ )ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ(

ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩ ٍﺓ ،ﻨُﺠﻤﻠﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ َّ
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ:

 .1ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺨﺒﺭ ،ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ) :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ(.

 .2ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ُﻤﻀﺎﻓﴼ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ:
 ﻴﻘﻭﻝ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ " :-ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﺃﻥ ﺘُﻘ ِّﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻴﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ :ﻫﻭ ﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭﺤﺼﻥ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﻜﻌﺒﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺼﺩﻴﻥ ﻭﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻗﻴﻥ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻘ ِّﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺒﺈﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺘﻘﻭﻝ:
ﺃﻨﺕ ﻜﺤﺼﻥ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﻜﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭﻜﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺩﻴﻥ ﻭﻜﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻗﻴﻥ ،ﻭﺠﺎﺯ ﻟﻙ

ﺜﺎﻨﻴﴼ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻭﺃﺠﻤﻝ ﻭﻗﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻓﺘﻘﻭﻝ:

ﺃﻨﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻜﺎﻟﻤﻠﺠﺄ ﻭﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻜﺎﻟﺤﺼﻥ ﻭﻟﻠﻘﺎﺼﺩﻴﻥ ﻜﺎﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺎﻗﻴﻥ ﻜﺎﻟﺭﻭﻀﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ
ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﻜﻜﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻴﻔﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ").(56

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .3ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﺸﺒّﻪ ﻤﺼﺩﺭﴽ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻌﻭﻝ ﻤﻁﻠﻕ؛ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﺇ َّ
ﻻ َّ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻤﻔﻌﻭﻝ
ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺘﻘﻴﻴﺩﴽ ﻟﻨﻭﻋ ِﻪّ ،
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻀﺎﻓﴼ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ّ

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ،
ﺍﻟـﻤ َ
ﻤﻁﻠﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻌﺕ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ُ
ﺍﻟـﻤﻁﻠﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻝ
ﻭﻟﻭﻻﻩ ﻻﻓﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ،ﺫﻟﻙ َّ
ُ

ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.

 -ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:

"ﺍﻋﺘﺩﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ،ﻭﻻ ﻴﺒﺴﻁ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﺍﻨﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠﺏ").(57

ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ "...ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺵ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﺍﻓﺘﺭﺍﺵ ﺍﻟﺴﺒﻊ").(58

ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ

ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺎﻻﺘﻬﺎ،
ﻴﻔﻭﻕ ﺃﻱ ﻭﺼﻑَّ ،
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺭﻭ ِﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ).(59
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ َّ

"ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺩﻡ").(60
 ﻭﻤﺜﺎﻝ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡَّ :"ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻡ").(61
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴ ٍﺔ ﺃﺨﺭﻯَّ :
ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺘﻨﺒﻴﻬﴼ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ

ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﻔﺎﺭﻗﻪ ،ﻜﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺩﻡ
ﻤﻼﺒﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ،ﺃﻱ َّ
ﻓﻴﻪ ،ﻓﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻭ :ﺸﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭ ِﻤ َّﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗ ًﺔ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ )ﻴﺠﺭﻱ( ﻷ َﻨّﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻠﺒﺱ

ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻼﺼﻘﴼ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺭﻯ

ﻭﻤﻜﺭ
ﺃﻤﺭ ﺒﺨﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﴼ ﻤﻨﻪ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺤﺘﻰ ﺃ َﻨّﻪ ﻴﺩﺨﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜ ِّ
ٍ
ُﻝ ٍ

ﻭﻓﺘﻨ ٍﺔ ،ﺇﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ٌﺓ ﻤﻌﺒﺭ ٌﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ).(62

ٌ
ﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:
ﻭﻤﺜﺎﻝ ٌ
"ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻨﻔﻌﻙ").(63

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ )ﻤﺜﻝ( ﺒﻤﻌﻨﻰ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﻝ ُّ
ﺤﺎﻝ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻜﺤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻊ ،ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻅﻴﻡ

ﻻ ﺍﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﻪ،
ﻟﻜﻝ ﻤﻥ ﻴﻠﻘﺎﻩ ،ﻓﻼ ﻴُﻌﺎﺸﺭﻩ ﺃﺤﺩ ،ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺭﻩ ﺇﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻤﻠﻪ
ﺍﻟﻨﻔﻊ ِّ
ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺇ َّ
ٌ
ﻓﻜﻝ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺎﻓﻊ.
ﻭﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺨﻠﺔُّ ،
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻻ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ،
 .4ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ﺒ ِﻪ ﺤﺎﻻً ،ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ" :ﺃﻗﺒﻠﺕ ﺴﻌﺎﺩ ﺒﺩﺭﴽ(َّ ،
ﻭﻟﻌﻝ ﺍﻵﺘﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﻤﺜﺎ ً
َ
ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻴﺩﺨﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻲ ﺯﻤﺭﺓ ﻫﻡ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺃﻟﻔﴼ ﺘﻀﻲﺀ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ

ﺇﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﺭ") ،(64ﺃﻱ ﻜﺎﻟﺒﺩﺭ.

ﻭﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ﻤﻀﺎﻓﴼ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ) :ﺴﺒﺤﺎﻨﻙ ﺍﻟﻠﻬﻡ!(.
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻤﻀﺎﻓﴼ
َ
ﺍﻟـﻤ َ
 .5ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ُ

 .2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ:

ﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﴼ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﻲ.
ﻭﻴُ َّ

ﻤﻌﻴّﻨﺔ،
ﻴﺘﻘﻴّﺩ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ َ
ﻭﻴُﻌ ُّﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺫﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻭ ﻻ َ
ٍ
ٍ
ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺤ ِّﺩﺩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻭﻻ
ﺨﺎﺹ ،ﻭﻻ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩ ٍﺓ ،ﻭﻤﻥ َّ
ﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺼﻠ ِﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ).(65

ﻴﺘﻤﻴّﺯ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍ ُ
ﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺫﻜﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ َ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ٍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ) ،(66ﺒﻝ ﻴﻠﻬﺠﺎﻥ ﻓﻲ
ﺸﺒّﻪ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ُ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ.

ِ
ٍ
ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ
ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻝ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﻭﻻ َّ
ﺸﻙ َّ

ﻋﺒّﺭ ﻋﻥ ﻫﺫ ِﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺒﺫﻜﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ" ﻗﺩ َ
ِ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻪ ﻭﺍﻻﺸﺘﻴﺎﻕ ﻟﻪ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎ ِﺓ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭﻩ ﻜﺎﻥ ﻨﻴﻠُﻪ ﺃﻤﺎﻨﻲ،
"ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻨﻴﻝ ﺒﻌﺩ
ﺒﻘﻭﻟ ِﻪَّ :

ﺃﺤﻥ ﻭﺃﺸﻐﻑ").(67
ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ َّ
ﺃﺠﻝ ﻭﺃﻟﻁﻑ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒ ِﻪ َّ
ُ
ﻭﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ َﻨﺒّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﻀﻝ "ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻀﻝ ﻋﺒﺎﺱ"  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ

ﺃﻥ
ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒ ِﻪ ﺍﻟﻤﺎﺘﻊ :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝ:
 ﻓﻴﻤﺎُّ
"ﻭﺍﻟﺤﻕ َّ
ُّ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﺭﺍﺭﺓ ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ"

ﻀﻤﻨﻲ ﻻ ﺒُ َّﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻘﺏ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻜﻝ ﺘﺸﺒﻴ ٍﻪ
ﺃﻥ َّ
ﻭﻨﻭﻩ  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ  -ﻗﺒﻝ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ َّ
)َّ .(68
ٍّ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ؛ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒ ِﺔ ﺩﻟﻴﻝ ﻭﺒﺭﻫﺎﻥ) ،(69ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤ ًﺔ

ﺴﻤﻲ ﻀﻤﻨﻴﴼ ،ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺱ ﻗﺴﻴﻤﴼ ﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﻭﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺫﻟﻙ َّ
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺼﺭﻴﺤﴼ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ).(70
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

" "1ﻗﻭﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺃﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺃﺘﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺫﻫﺒﺕ ﺃﺘﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩﻭﻥ ،ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﺃﻤﻨﺔ ﻷﻤﺘﻲ
ﻤﺎ ﺘﻭﻋﺩ ،ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻤﻨﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻲ ﻓﺈﺫﺍ
ُ
ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﺃﺘﻰ ﺃﻤﺘﻲ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩﻭﻥ").(71

ﻴُﺸ ِّﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻤﻨﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺀ،
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ
ﻓﻭﺠﻭﺩﻩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻤﻨﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ،ﺇﺫ َّ
ﻭﻴﺒﺸﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻤﺘﻪ ﺒﺄﻥ
ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥِّ ،
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻤﻨﺔ ﻟﻬﻡ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺃﺘﺎﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩﻭﻥ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘ َّﺩﻡ ﻨﻠﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭ ٍﺓ ﺤﺎﻓﻠ ٍﺔ
ِ
ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ
ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺠﻭﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﻝ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ -ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ -ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ.

" "2ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺎﺘﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻘﺘﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ،

ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺒﺊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﻓﻴﻘﻭﻝ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭ :ﻴﺎ ﻤﺴﻠﻡ ﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻫﺫﺍ

ﻻ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﻐﺭﻗﺩ ﻓﺈ َﻨّﻪ ﻤﻥ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ").(72
ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺨﻠﻔﻲ ﺘﻌﺎﻝ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ ،ﺇ ّ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﺭﻗﺩ ﻤﻥ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ،ﻭﻫﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ِّ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ َّ

ﺸﺠﺭ ﻟﻪ ﺸﻭﻙ ﻋﻅﻴﻡ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﻓﻲ ﺨﺒﺜﻬﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻤﻴﻤﺔ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ) :ﻓﺈ َﻨّﻪ ﻤﻥ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ(.
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻠﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻤﺤﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻗﻭﻟﻪ )ﺍﻟﻐﺭﻗﺩ ﻓﺈﻨﻪ

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺨﺒﻴﺙ ﻜﺨﺒﺙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈ ِّﻨﻪ ﻻ
ﻤﻥ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ( ،ﻓﻔﻴﻪ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻀﻤﻨﻲ ،ﺃﻱ َّ
ﻴﻨﻁﻕ ﺴﺘﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ.

" "3ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺒﺩﻭ ﻻ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ َّﺇﻻ ﻗﺩ
ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ،ﻓﻌﻠﻴﻙ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺈ ِّﻨﻤﺎ ﻴﺄﻜﻝ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﺍﻟﻘﺎﺼﻴﺔ") .(73ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ" :ﺇ ِّﻨﻤﺎ
ﻴﺄﻜﻝ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺍﻟﻘﺎﺼﻴﺔ").(74

ﻓﻴﻘﺭﺭ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ
ﺨﺎﺼﺔِّ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺒ ِّﻴﻥ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ َّ
ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻓﻀﻝ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ َّ
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ
ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜ ٍﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﻭ ﺃﻭ ﺤﻀﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓْ ،
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ َّ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ،ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻫﻠﻙ.

ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺤﺫﻴﺭﴽ ﺸﺩﻴﺩﴽ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻬﺎﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋ ِﺔ
َّ

ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﻘﻭﻝ )ﺇ َﻨّﻤﺎ ﻴﺄﻜﻝ
ﻭﺇ َﻨّﻪ ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺨﻴﻑ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ِّ
ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺼﻴﺔ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؟

ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﺫﻥ؛ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ُﻔﺭﻗﺔ ،ﻭﺃﻤﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ).(75

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ُﻤﻌ ِّﺒﺭﺘﺎﻥ؛ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻬﻡ

ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎ ِﺓ ﺍﻟﻘﺎﺼﻴ ِﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻤ َﻜّﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻤﻥ

ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺄﻜﻠﻬﺎ.

ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﺸﺒﻴﻬﴼ ﻀﻤﻨﻴﴼ ُﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ

-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ) : -ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﻜﻝ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺍﻟﻘﺎﺼﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺂﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ.

ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ِﻤ َّﻤﺎ
ﻭﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ َّ
ﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻴﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ).(76
ﻴﺤﻔﻅ ﻭﺤﺩﺓ َّ
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻐﻨﻡ ﻭﺍﻟﺫﺌﺏ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ

ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ.

 .3ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ:

ﺸﺒّﻬﴼ ﺒﻪ،
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻝ
ﺸﺒّﻪ ُﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﺒﺎﻟﻤﻨﻌﻜﺱ) (77ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ).(78
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ُﻤ َ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ﺸﺒّﻬﴼ ،ﻭﻴُ َّ
ُ

ﻷﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺤ ِّﻘ َﻕ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﻟﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ّ
ﻴُﻤ ِّﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ،ﻭﺇﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﻨﺤﺼﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ).(79
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
َ

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﻫﻭ ﻴُﻌ ُّﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻥ ِّ
ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻝ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺤﻭﺍﺭ ﺴﺎﻗﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ
ٍ
ﻟﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺼﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ.

ﻭﻟﻌﻝ ﺴﺒﺏ ﻨﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴٌﺸ ِﺒّﻪ ﻓﻴﻪ
َّ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺍﻷﻋﺭﻑ ﺒﺎﻷﻗﻝ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓ ًﺔ ﻭﻟﻐﺔً ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺭﺴﺎﻟﺔ ِّ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ.

ﻭﻴﻌﻠِّﻝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ

ٍ
ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﻌﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻝ ﻀ ِﻴّ ٍﻕ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻴ ِﻪ ﺼﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭِ ،ﻤ َّﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻌ ٍﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ

ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﴼ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻟﻔﻪ
ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﺭﺩ ﺇ َّ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺠﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ؛ ﻷ َﻨّﻪ ﻟﻭ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻷﻥ ﻤﻁﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺩﻨﻰ ،ﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻜﺎﻥ ﻗ ِّﻴﻤﴼ ،ﺫﻟﻙ َّ

ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ).(80
ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ،
ً
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

"ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺸﺠﺭﺓ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﻭﺭﻗﻬﺎ ،ﻭﺇ َﻨّﻬﺎ ﻤﺜﻝ
" "1ﻗﻭﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡَّ :
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ،ﻓﺤﺩﺜﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ؟ ﻓﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ ،ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ:

ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺃ َﻨّﻬﺎ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ،ﻭﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻝ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﺃﺤﺩﺜﻬﻡ ﻓﺎﺴﺘﺤﻴﻴﺕ ،ﺜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﺤ ِّﺩﺜﻨﺎ ﻤﺎ
ﻫﻲ ﻴﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ").(81

ﻟﻜﻝ
ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ ِّ
َّ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ َّ
ﻓﻜﻝ
ﻤﻥ ﻴﻠﻘﺎﻩ ،ﻓﻼ ﻴﻌﺎﻤﻠﻪ ﺃﺤ ٌﺩ َّﺇﻻ ﺍﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﻪ ،ﻭﻴﻤﺜﻝ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺨﻠﺔُّ ،

ﻭﺠﻤﺎﺭﻫﺎ ،ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻡ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺸﻲ ٍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺎﻓﻊ؛ ﺜﻤﺭﻫﺎ ﻭﻨﻭﺍﻫﺎ ﻭﺴﻌﻔﻬﺎ ﻭﺠﺫﻋﻬﺎ ﻭﻁﺎﺌﻬﺎ َّ
ﺘﻤﻴّﺯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺘﺒﻘﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻝ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ َ
ﺤﻭﺍﺭ ﻴﺸ ُّﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝ،
ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ٍ
ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ -ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ -ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ،ﻓﻌﻜﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻗﺎﻝ" :ﺇ َﻨّﻬﺎ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ" ﻤﺒﺎﻟﻐ ًﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﻤ ِّﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﺼﻼً،
ﺃﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻜﺄَ َﻨّﻪ ﻗﺎﻝ :ﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺃﻤﺭ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻭﻥ َّ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ٍﺓ
ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻜﺤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ،ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ :ﻤﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ
ٍ
ﻔﺼﻼً.-
–ﻭﺴﻴﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ُﻤ َّ

" "2ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺃﺘﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ؟ ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻻ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻪ ﻭﻻ

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻲ ﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﺼﻼ ٍﺓ ﻭﺼﻴﺎ ٍﻡ ﻭﺯﻜﺎ ٍﺓ ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻗﺩ ﺸﺘﻡ
ﻤﺘﺎﻉ ،ﻗﺎﻝَّ :
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻜﻝ ﻤﺎﻝ ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻔﻙ ﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻀﺭﺏ ﻫﺫﺍ ،ﻓﻴﻌﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ

ﻓﺈﻥ ﻓﻨﻴﺕ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﻴﻬﻡ ﻓﻁﺭﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻁﺭﺡ ﻓﻲ
ﺤﺴﻨﺎﺘﻪْ ،
ﺍﻟﻨﺎﺭ").(82
ﺴﻤﻴﻪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟُﻤﺢ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻜﻼﻤﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﻴُ ّ

ﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ؛ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻘ َّﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ ،ﻭﻓﻀ ً
ﻤﻘﻠﻭﺒﴼ ﻤﺒﺎﻟﻐ ًﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﻼﺱ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻭﺼﻴﺎﻤﻪ ﻭﺯﻜﺎﺘﻪ ،ﻷ َﻨّﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺘﻨﻜﺭ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﺘﻨﻜﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻤﺎ
ﺘﻭﺠﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺼﺎﺭ ﺃﻓﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ،ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻨﻪ

ﻟﻴﺅﻜﺩ

ﻟﻴﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ،ﻓﻼ ﻴﻨﺴﻭﻩ ﺃﺒﺩﴽ،
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭَّ ،
ﻟﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤﺭﻭﺭﴽ ﻋﺎﺒﺭﴽ.
ﻭﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ َّ

ﺃﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ َّ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺎﻉ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺸﻴﺌﴼ

ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﻏﺭﻀﴼ ﺩﻴﻨﻴﴼ ﻫﻭ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ

ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻗﻭﺓ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ

ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﺩﻉ ﻤﻅﻠﻭﻤﴼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﺼﻑ ﻟﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔَّ ،
ﻅﺎﻟﻤﻪ).(83

" "3ﻗﻭﻟﻪ" :ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺞ") .(84ﻭ"ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ُﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻝ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ") .(85ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ
ﺸﺒّﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺼﺭ ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗ ّﺩﻡ
ﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ُ
ﺃﻥ َّ

ﺒﺎﻟﺤﺞ ،ﻭﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻝ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺠﻬﺎﺩ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻭﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ

ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﺒﻌﺙ ﺤﻴﺭﺘﻬﻡ
ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻝ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ َّ

125

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺭﻓﻊ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺇﺩﺨﺎﻝ
ﻭﺘﺴﺎﺅﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﺜﻭﺍﺒﻪ ﺃﻭ ﻻ؟! ﻓﺄُﺠﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ٍ
ٍ
ﻨﻔﻭﺱ ﻅﻤﺄﻯ ﺇﻟﻰ ﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﺼﺭ ﺠﻬﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺞ
ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﻜﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍ ُ
ﻷﺨﺭﻯ ،ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
ﻭﺤﺼﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﺎﻥ ٍّ

ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺒﻌﻝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﺼﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺠﻠَّﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﻭﻀﺢ.
]ﺏ[ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ )ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ(:

ﺸﺒّﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻴﺎﺩ ٍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ
ﺍﻟـﻤ َ
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ :ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ُ
ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺭﺠﻰ ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠَّﻬﺎ ُّ
ﻼ).(86
ﻔﺼ ً
ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻔﺭﺩﴽ ﺃﻴﻀﴼ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ُﻤﺠﻤ ً
ﻼ ﺃﻭ ُﻤ َّ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ) (87ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ

ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ).(88

ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌ َّﺩ ﻤﻅﻬﺭﴽ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻼ ﻋﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ،ﻓﻀ ً
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ٍ
ﺴﻠﻙ ﻗﺼﻴﺭ).(89

ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺭﻏﺒ ًﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ

ﻼ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ،ﻟﻴﻌﺒّﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ
ﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤ ً
ﺸﻜ ً
ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ

ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ).(90
ٍ
ﻟﻭﻥ
ٍّ
ﻟﺫﺍ ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺃ َﻨّﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺘﻭﻁﻴﺩﻩ
ﺍﻟـﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ُ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

ﻋﺒّﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ
ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ َ
ﻴﺘﺭﺒّﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺭ
ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻝ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ َ

ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ
ﻜﻝ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻴﺕ ﻋﻨﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋ َّﺩﺓ
ِّ
َّ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ،ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

" "1ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻜُﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﺄﻨﻙ ﻏﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﻋﺎﺒﺭ ﺴﺒﻴﻝ").(91

ﺸﺒّﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ؛ َ
ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻏﺘﺭﺏ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ
ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻻ ﺒُ َّﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻴﻭﻤﴼ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ،ﻭﻴﺘﺨﻠَّﻰ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﻏﺭﺒﺘﻪ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ

ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ -ﺘﺒﺎﺭﻙ
ﻫﻤﻪ ،ﻭﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ُّ
ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻝ ﺍﻵﺨﺭﺓ َّ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻨﻪ ،ﺇﺫ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﻐﻝ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎﻝ ﻤﻜﻭﺜﻪ ﺒﻬﺎ).(92

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ،ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺸﺒّﻪ ،ﻭﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻫﻭ
ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻫﻭ
ﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ُ
ﺸﺒّﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻤﺜﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺃﻭ ﻋﺎﺒﺭ ﺴﺒﻴﻝ"،
ﻓﺎﻟـﻤ َ
ُ

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻨﻔﺴﻪ،
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻋﺎﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻝ ،ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ُﻤ َ
ﻭﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﺃﻤﺎ ﺇﻨﻪ
ﺴﻤﻰ ﻤﺭﺴ ً
ﻼ ﻤﺠﻤﻼً؛ ّ
ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻜﺄﻨﻙ ﻏﺭﻴﺏ" ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻴُ َّ
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺠﻤﻝ ﻓﻸﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭ،
ﻤﺭﺴﻝ ﻓﻸﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻫﻲ )ﻜﺄﻥ( ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪّ ،
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﻜﻥ ﻜﺎﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺙ ﻭﻁﻭﻝ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ.

ﻻ ﻓﻲ ﺘﻼﺤﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘُﻠﻐﻲ
ﺃﻥ ﻟﻸﺩﺍﺓ )ﻜﺄﻥ( ﺃﺜﺭﴽ ﻓﻌﺎ ً
ﻭﻨُﻼﺤﻅ َّ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﺘﺠﻌﻝ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩ ٍﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺨﺼﻴﺼﺔ

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ).(93
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
" "2ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻘﻡ ﺜﻡ ﺃﻋﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻤﻀﻰ
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ﺇﺫﺍ ﻤﺭﺽ ﺜﻡ ﺃﻋﻔﻲ ﻜﺎﻟﺒﻌﻴﺭ َﻋ َﻘﻠﻪ ﺃﻫﻠﻪ ﺜﻡ ﺃﺭﺴﻠﻭﻩ
ﻤﻥ ﺫﻨﻭﺒﻪ ﻭﻤﻭﻋﻅﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺒﻝَّ ،
ﻓﻠﻡ ﻴﺩﺭ ﻟﻡ ﻋﻘﻠﻭﻩ ﻭﻟﻡ ﺃﺭﺴﻠﻭﻩ").(94

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺸﻔﺎﺌﻪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ َ
ﺸﺒّﻪ ُّ
ﻭﺸﺒّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ُﺸﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﺒﻌﻴﺭ،
ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔَ ،
ﺸﺒّﻬﺎﺕ ﺒ ِﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ،ﻭﺃﺩﺕ
ﻋﻘﻠﻪ ﺃﻫﻠﻪ ﺜﻡ ﺃﺭﺴﻠﻭﻩ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ٍﺓ ﺘﺸﺒﻴﻬﻴ ٍﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ِﺔ ﺍﻟ ِّﺩﻗ ِﺔ.

" "3ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟ ُّﺩﻨﻴﺎ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ").(95

ﻤﺭﺓ،
ﺸﺒّﻪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ َ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟ ُّﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ َّ
ُّ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﺒﺎﻟﺠ َﻨّﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﴼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ،
ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺫﺍﺕ ،ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ِّ

ِ
ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻝ ،ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻜﻝ ﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺭﻗﻴﺏ ﺫﺍﺘﻲ ﻴﺄﻤﺭﻩ
ﻭﺤﺴﻥ ﺇﺴﻼﻤﻪ ،ﺒﺩﺍﺨﻠ ِﻪ
ٌ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻴﺭﺩﻋﻪ ﺃﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺫﺍﺌﻝ؛ ﻟﻴﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰَّ ،
ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﻭﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ،ﻨﺎﺴﻴﴼ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ "ﻴﻭﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ

ٌ
ﻻ ﻤﻥ ﺃﺘﻰ ﺍﷲ ٍ
ﺒﻘﻠﺏ ﺴﻠﻴﻡ").(96
ﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺒﻨﻭﻥ ﺇ َّ

ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗ ِﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔ ِﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ؛ ﻓﺈ َﻨّﻤﺎ ُّ
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ َّ
ِ
ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﺩﺍ ًﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺘ ِﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺴﻴﻠ ًﺔ ﻤﻥ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻫﺫﺍ.

" "4ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻗﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻭﻴﻥ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ؛ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﺄﺘﻴﺎﻥ ﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﻏﻤﺎﻤﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﻴﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺨﺭﻗﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﻴﺭ ﺼﻭﺍﻑ ﻴﺤﺎﺠﺎﻥ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ").(97
 -ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴ ٍﺔ ﺃﺨﺭﻯ) :ﻴﻅﻼﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﻤﺎ( ).(98

ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻘﻴﻝ :ﺘﻀﺭﺏ ﻟﻬﻤﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎﻝ).(99
 ﻭﻗﺩ َّﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴُﺒ ِﻴّﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺩﻗ ِﺔ َّ

ﺍﻟـﻤﻌﺒّﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺭﺴ ِﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
َ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴّﺔ ُ
ﺸﺒّﻪ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ
ﺤﻴﺙ َ
ﺒﻐﻤﺎﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻏﻴﺎﻴﺘﻴﻥ ﺃﻱ ُﻅﻠﺘﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﺒﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﻴﺭ ﺼﻭﺍﻑ

ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ).(100
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﻴﻅﻼﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﻤﺎ ﻭﻴﺤﺠﺒﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺃﺫﻯ ِّ
ﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ َ
ِ
ﻓﻀﻝ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺘﻴﻥ
ﻟﺒﻴﺎﻥ
ِ
ﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻥ
ٍ

ﻋﺎﻤﺔ ﺘُ ِّﻘﺭﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻏﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ َّ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻓﻲ
ﻓﻀﻝ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺜﻤﺭﺓ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ؛ َّ

ﻭﺇﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻭﻨﻪ ﺤﻕ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻪ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡَّ ،
ﺨﺹ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﻷﻤﻴﻥ -ﺼﻠﻭﺍﺕ ﺭﺒﻲ ﻭﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
 -ﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،-ﺜﻡ َّ

ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ
ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺒﻪ -ﺴﻭﺭﺘﻲ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺒﻔﻀﻴﻠ ٍﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴُ َ
ﺤﺒّﺒﺔ ،ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﻟﻬﻤﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻤﺎ ،ﻭﺩﻋﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﻭﻴﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻭﺭﺓ ُﻤ َ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻤﺠﻴﺌﻬﻤﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻓﻬﻤﺎ ﺘﺄﺘﻴﺎﻥ ﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﻏﻤﺎﻤﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﺠﻤﺎﻋﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺍﻑ،

ﻓﺘﺄﺘﻴﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭ ٍﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺤﺎﺠﺎﻥ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻤﺎ ﻴﺒﺘﻐﻴﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ،ﻭﻟﻴﺱ

ﺼﻭﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺃ َﻨّﻪ
ﻤﻥ ٍّ
ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘُﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﺎﻝ ﺜﻼﺜﺔ ٍ
ﻷﻤﺭ ﻭﺍﺤ ٍﺩ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ُ
ﺍﻟـﻤ َّ
ﺃﻫﻤﻴّ ِﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘُﻀﺭﺏ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ.
ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ َ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ )ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ(:
) (1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻕ:

ﻟﻜﻝ ﺘﺸﺒﻴ ٌﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﺘﺩﺍﺨﻝ
ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﺜﻡ ﺒﺂﺨﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ٍّ
ﻭﻤ َ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﺒُ َ
ﻤﺸﺒّﻪ ُ

ﻤﻊ ﻏﻴﺭ ِﻩ).(101

ﺍﻟﻤﺸﺒّﻬﺎﺕ ﺒﻬﺎ
ﻭﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ
ﺸﺒّﻬﺎﺕ
َ
ﺒﺎﻟـﻤ َ
ﺍﻟـﻤ َ
ﺸﺒّﻬﺎﺕ ﺒﻬﺎَّ ،
ﻭﺴ ِّﻤﻲ ﻤﻔﺭﻭﻗﴼ ﻷ َﻨّﻪ َّ
ُ
ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ُ

ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻓﺠﺎﺀ ٌ
ﻼ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ).(102
ﻜﻝ ﻤﺴﺘﻘ ً
َ
ﺒﺎﻟﻤﺸﺒّﻬﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻷ َﻨّﻪ َّ
ﻭﻴﺘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ).(103
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

ﺒﻴﺎﻥ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻤﻌﺎﺫ ﺒﻥ ﺠﺒﻝ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻓﻲ ِ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ" :ﺃﻵ ﺃُﺨﺒﺭﻙ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻋﻤﻭﺩﻩ ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺴﻨﺎﻤﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻤﻌﺎﺫ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-
 :ﺒﻠﻰ ﻴﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ،ﻗﺎﻝ :ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﻋﻤﻭﺩﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺴﻨﺎﻤﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ").(104

ٍ
ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﻗﻁﻌ ٌﺔ ﻤﻥ
ﺤﺩﻴﺙ ﻁﻭﻴﻝ ،ﺒﺩﺃﻩ ﻤﻌﺎﺫ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﺒﺴﺅﺍﻝ ِّ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ٍ
ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻋﻤﻝ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻴﺒﺎﻋﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟ َﻨّﺎﺭ ،ﻭﺃﺠﺎﺒﻪ ُّ

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺜﻡ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺃﻻ ﺃﺩﻟّﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ؟
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡَّ -
ﻓﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺼﻼﺓ ﺍﻟﻠﻴﻝ ،ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺩ
ِ
ﺒﻤﻼﻙ ﺫﻟﻙ ُﻜﻠِّﻪ؟ ﻓﺄﺨﺫ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺃﻻ ﺃﺨﺒﺭﻙ
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ َّ
)ﻜﻑ ﻋﻠﻴﻙ ﻫﺫﺍ(.
ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝَّ :

ﺍﻟـﻤﻘ َّﺩﻤﺔ ﻟﻨﺒ ِﻴّﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻫﺫﻩ ُ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﺃﻻ ﺃﺨﺒﺭﻙ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻷﻤﺭ؟" ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﻓﺭﺃﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟ ّﺩﺨﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻌﻘﺎﺌﺩﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ،
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﻋﻤﻭﺩﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺴﻨﺎﻤﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ،

ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻓﻭﻗﻬﺎ).(105
ﺇ َﻨّﻪ ّ
ﻭﻗﺩ ﺃ َﻜّﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋ ّﺩﺓ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨّﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻤﻝ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴ َّﺩ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺴ َّﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺃﺒﺩﴽ ،ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺠﻤﻠﺘﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩﻩ ُّ
ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ :ﺃﻻ ﺃﺨﺒﺭﻙ؟ ﺃﻻ ﺃﺩﻟّﻙ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ

ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ.
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ّ
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ِّ
ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺒﻠﻴﻐﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ َّ

ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻕ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻤﻘﻠﻭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔَّ (106)،
ﻷﻥ ّ
ﻻ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻓﻜﺄﻨﻪ
ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻤﺭ :ﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇ َّ
ﻻ
-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻗﺎﻝ :ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ )ﺍﻟﺩﻴﻥ( ﺇ َّ

ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒ ِﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﻤﺭﻓﻭﻋﴼ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻓﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺇﺫ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻨﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻟﻨﺜﺒﺕ

ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﻭﻨُﻌﻠﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ).(107
) (2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻑ:

ﺒﺎﻟﻤﺸﺒّﻬﺎﺕ ﺒﻬﺎ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘ ِﺔ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ،ﺜﻡ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻪ
ﺒﺎﻟـﻤﺸﺒّﻬﺎﺕ ﺃﻭ ً
َ
ُ

ﻜﺫﻟﻙ(108).

ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼ ِّﺩﻕ ﻜﻤﺜﻝ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ُﺠ َﺒّﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩ
ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﺩﻴﻬﻤﺎ ﻭﺘﺭﺍ ِﻗﻬﻤﺎ"(109).

ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺘﺠﻠَّﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ﺒﺼﻭﺭ ٍﺓ ﻤﻜﺜﻔ ٍﺔ ،ﺠﻌﻝ ﻓﻴﻬﺎ ُّ

ﺍﻟـﻤﺘﺼ ِّﺩﻕ ُﻜﻠَّﻤﺎ ﺘﺼ َّﺩﻕ ﺒﺼﺩﻗ ٍﺔ ﺍﻨﺒﺴﻁﺕ ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻐﺸﻰ ﺃﻨﺎﻤﻠﻪ ﻭﺘﻌﻔﻭ ﺃﺜﺭﻩ،
ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ُ
ُﻝ ﺤﻠﻘ ٍﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﻬﺎ.
ﻫﻡ ﺒﺼﺩﻗ ٍﺔ ُﻗﻠِّﺼﺕ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻜ َّ
ﻭﺠﻌﻝ ﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ُﻜﻠَّﻤﺎ َّ

ﻻﺒﺱ
ﺍﻟـﻤﺘﺼ ِّﺩﻕ ﻭﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ،ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺜﻝ ِ
ﻭﻤﺠﻤﻝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﺎﻝ ﻜﻼ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ:
ُ
ُ
130

ﻴﻪ ِﻋﻠَّ ٌﺔ
ﻴﻪ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ِﻓ ِ
َﺎﺏ ﺑِ َﺤ ْﻤ ِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠَّ َﺔ ِﻓ ِ
َﻃ ْﺮ ُﺩ ﺍﻟﺒ ِ

ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ

ﺠﺒ ٍﺔ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ ،ﺘُﻘ ِّﻴﺩ ﻴﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺭﻩ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻕ ﺘﺘﺴﻊ ُﺠﺒﺘﻪ ﻭﺘﺘﻔﻜﻙ ﺤﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻓﺘﺘﺤﺭﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ﻓﺘﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺒﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻴﺩﺍﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﴼ ﺒﺼﺩﺭ ِﻩ ﻭﻋﺠﺯﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ.
ﻴﺩﺍﻩّ ،

ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ -ﻴﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ" :ﻭﻫﻭ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﺒﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ﺒﻀ ِّﺩ ﺫﻟﻙ").(110
ّ
ﺍﻟـﻤﺘﺼ ِّﺩﻕ
ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻝ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻴُﺼ ِّﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺤﺎﻝ ُ

ﺃﻤﺎ ﺃﺩﺍﺓ
ﻭﺤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ُﻤﺴﺘﺨﺩﻤﴼ ﻟﻔﻅ ﻤﺜﻝ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪَّ ،
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ؛ )ﺍﻟﻜﺎﻑ( ﻓﻴﻘﺎﺭﻥ ﻭﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺩﻗ ٍﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ٍﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ

ٍ
ﺒﺄﺸﻜﺎﻝ ﻤﻨﻔﺭﺩ ٍﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻝ
ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻝ
ﻴﺤﺘﻭﻱ َّ
ﻜﻤﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻻﺤﺘﺎﺝ ﻤ َﻨّﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ.

ﻭﻤﺜﺎﻝ ﺁﺨﺭ:

ﺍﻟﺤﻲ
ﻤﺜﻝ
ﺭﺒّﻪ ُ
ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡُ :
ﺭﺒّﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ َ
"ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ َ
ِّ

ﻭﺍﻟﻤ ِّﻴﺕ"(111).

"ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴ ٍﺔ ﺃُﺨﺭﻯ ﻋﻨﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃََﻨّﻪ ﻗﺎﻝُ :

ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤ ِّﻴﺕ").(112
ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻤﺜﻝ ِّ
ﺭﺒّﻪ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ؛ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘُﺸ ِّﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﺭﺒّﻪ ﺒﺎﻟﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ َ
ﺠﻝ ﺠﻼﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﷲ
ﺒﺎﻟﻤﻴﺕ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﺒّﻪ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﺫﻜﺭ ﺍﷲ َّ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻴﺕ.

ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ِﺓ،
ِ
ﺒﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ّ

ﺒﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ٍّ

ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ؛ ﺇﺫ ﻫﻭ ﺤﻴﺎ ٌﺓ ﻟﺭﻭﺤ ِﻪ،
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﻥ َ

ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺒﻁﻌ ِﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ...ﺇ َﻨّﻪ ﺘﺸﺒﻴ ٌﻪ ﻟﻪ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ
ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﻘﻠﺒﻪ ِ،
ٌ
ٌ
ﻜﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ّ
ﻜﻝ ﺤﺎﻝ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ ﻭﺃﻫﻠﻴﻨﺎ ﻭﻓﻲ ِّ

ٍ
ٍ
ﻭﺯﻤﺎﻥ.
ﻤﻜﺎﻥ

ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋ ٍﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ُّ
ﻋﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ).(113
ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴ ِﻪ ﻤﻜ َﺜّﻔﺔ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ّ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

) (3ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ:

ﺸﺒّﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﺤﺩﴽ).(114
ﺍﻟـﻤ َ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻪ ُ
ﺴﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒّﻬﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻝ ﻟﻬﺎ ﻤﺸﺒّﻬﴼ ﺒ ِﻪ
ُ
ﻭﺴ ِّﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟ َﺘّﺴﻭﻴﺔ؛ ﻷ َﻨّﻪ َّ
ﺸﺒّﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ٍﺓ ﻟﻤﺸﺒ ٍﻪ
ﺃﻗﻝ ﺒﻼﻏﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﺤﺩﴽ ،ﻭﻫﻭ ُّ
ﺍﻟـﻤﺘﻜﻠِّﻡ ُﻤ َ
ُ

ٍ
ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ٍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﺤﺩ ،ﺇﺫ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻼﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ّ
ٍ
ﻟﻜﻝ ﺼﻔ ٍﺔ ﻤﺸﺒﻬﴼ ﺒ ِﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ (115)،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ.
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ٍﺓ ،ﻓﺠﻌﻝ ِّ
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ  -ﺃﻱ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ -ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻜﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ،

ﺃﻭ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﻝ").(116

ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ :ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ،ﻓﻜﺄﻨّﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  :-ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ
ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ )ﺃﻭ( ﻓﻲ ﺠﻬﺔ
ﺍﷲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﻝَّ ...
ﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ،ﺒﻝ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ
َ
ﺘﺸﺒﻴﻬﴼ ﻤﻠﻔﻭﻓﴼ.
ﻭﻓﻀﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﺃﺤﺩ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﻨﻁﻘﺕ ﺒ ِﻪ

ﺃﻫﻤﻴّ ِﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻫﺫﺍ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﺒﺔ،
ُّ
ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ َ
ُّ
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ،ﻭﻴﺒ ِّﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻀﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻝ ،ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ

ﺍﻟـﻤﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ
ﻓﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻫﺫﻩ ﺼﻭﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻟﻌﺎﺒﺩ ُ
ٍ
ٍ
ﻤﺘﻭﺍﺼﻝ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﺃُﺨﺭﻯ ،ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺎﻥ
ﺒﺸﻜﻝ
ﺼﻴﺎﻤﻪ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﺩﻭﺍﻤ ِﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ

ﺍﻟـﻤﺘﺼ ِّﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﻴﻴﻥ؛ ﻜﺎﻷﺭﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺩﺕ
ﺠﻲﺀ ﺒﻬﻤﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻴﻡ ﺜﻭﺍﺏ ُ

ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﺎ

ﻋﻨﺩﻩ ﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ.

ﺍﻟـﻤﺘﻌ ِّﺩﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ِﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴ ِﻪ ُ
ﻜﻝ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " :ﺃﻭﺘﻴﺕ
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ َّ

ﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻡ ...ﻭﺍﺨﺘُﺼﺭ ﻟﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﴽ"(117).
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺜﺎﻨﻴﴼ :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭ َّﻜﺏ:
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ:

ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ٍﺓ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،ﻭﻫﻭ :ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻜﺒﴼ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺯﻋﴼ ﻤﻥ
ٍ

ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ

ﺤﺴ ِّﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﴼ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺨﻼﻓﴼ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ) (119ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ(120).
)ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ()(118

ﻓﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺇﺫﻥ؛ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻭﺠﻪ

ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻝ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ –ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ -ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤ َّﺩﺙ

ﻋﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  -ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ -ﻗﺎﻝ ..." :ﻭﺇﺫﺍ

ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ
ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﺍ؛ َّ
َّ
ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ،ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻡ

ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴ ِّﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ،ﻓﺘﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺒﺩﺍﻋﴼ ﻓﻲ ٍ
ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﺫﻟﻙ َّ
ﻀﺎﻟَّﺘﻬﺎ ﻭﺒﻐﻴﺘﻬﺎ").(121
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ "ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ" ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ:

" "1ﻗﻭﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:

"ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍ ّﺩﻫﻡ ﻭﺘﺭﺍﺤﻤﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻁﻔﻬﻡ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﺴﺩ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻜﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻀﻭ

ﺘﺩﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ

ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ"(122).

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﺒ ِّﻴﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻭﺘﻜﺎﻓﻠﻬﻡ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ،

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺍﺩﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻥ ﻭﻤﺘﺭﺍﺤﻤﻴﻥ ،ﻓﻬﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻐﻭﺹ

ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ،ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺭﺤﻬﻡ ﻭﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ،ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ،ﻟﺫﺍ

ﺃﻟـﻤﺕ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ؛ ﻓﻭﺤﺩﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ
َ
َّ
ﺸﺒّﻬﻬﻡ ُّ
ٍ
ﻤﺭﺽ ﻴُﺸﺘﻜﻰ ﻤﻨﻪ ﺘﺩﺍﻋﻰ ﻟﺫﻟﻙ
ﺃﻱ
ﻏﻡ ﺃﻭ ُّ
ﻫﻡ ﺃﻭ ٌّ
ﻜﺎﺭﺜ ٌﺔ ﺒﻭﺍﺤ ٍﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋ ٍﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ٌّ
ﺴﺎﺌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻬﻡ ،ﻜﻴﻑ ﻻ "ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻬﻡ"؟!)(123

ﻓﻤﺜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻟّﻡ ﻤﻥ ﻋﻀ ٍﻭ ُﻤ َﻌ َﻴّ ٍﻥ ﺘﺄﻟّﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻜﻠُّﻪ ﻷﻟﻤ ِﻪ ﻭﺸﺎﺭﻜﻪ
ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ،ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻜﻴﻑ ﻴﺨ ِّﻴﻝ ﺇﻟﻴﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﻗﺩ
133

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻫﺒّﺕ ﻟﻠﻨﺠﺩﺓ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﴼ ،ﻭﻴﻨﺎﺩﻴﻪ ﻹﺴﻌﺎﻑ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻪ ،ﺜﻡ ﻴﺠﻌﻝ ﺘﻨﺎﺩﻴﻬﺎ ﺠﻭﺍﺒﴼ
َ
ُﻤﺴﻌﻔﴼ ،ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒ ًﺔ ﺼﺎﺩﻗ ًﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩ ًﺓ ﺤﻘﻴﻘﺘ ًﻪ ،ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﺒﻼ

ﻤﻐﻴﺙ.

ﺒﺒﻴﺎﻥ
ﻘﺭﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؛ ِ
ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴُ ِّ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﺏ ٍ
ﺃﻟﻡ
ﻤﺜﻝ ﻴﺼ ِّﻭﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩ؛ ﻓﺈﺫﺍ ّ

ﻭﻴﺤﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺤﻤﺎﻩ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ،ﻓﻴﺴﻬﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺴﻬﺭﻩ،
ﺒﺄﺤﺩﺍﻫﺎ ٌ
ُّ
ﻋﻀﻭ -ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﺄﻨﻪ  -ﻫﻴﻨﴼ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍ ُ
ﻷ َّﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ
ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ٌ

ٍ
ٍ
ﺒﺸﻠﻝ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺃﻤﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ
ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ
ﻤﻤﺎ ّ
ٍ
ٌ
ﻀﺭ ﺃﺼﺎﺒﻪَّ ،
ﺠﻝ ﻭﻋﻼ  -ﻭﻻ
ﻻ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺭﺒﻲ َّ -
ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺇ َّ
ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ.
ﻻ ﺒﺎﷲ
ﺤﻭﻝ ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇ َّ
ِّ
" "2ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:

ﺇﻤﺎ ﺃﻥ
"ﺇ َﻨّﻤﺎ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺀ؛ ﻜﺤﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﻙ ﻭﻨﺎﻓﺦ ﺍﻟﻜﻴﺭ ،ﻓﺤﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﻙ ّ

ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻕ ﺜﻴﺎﺒﻙ،
ﻭﺇﻤﺎ ْ
ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﻪ ﺭﻴﺤﴼ ﻁﻴﺒﺔً ،ﻭﻨﺎﻓﺦ ﺍﻟﻜﻴﺭ ّ
ﺃﻥ ﺘﺒﺘﺎﻉ ﻤﻨﻪَّ ،
ﻴﺤﺫﻴﻙّ ،
ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﻪ ﺭﻴﺤﴼ ﺨﺒﻴﺜﺔ").(124
ّ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﻋﻠﻰ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﻭﻀﺢ
ُّ
ﺠﻠﻴﺴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻔﴼ ،ﻭﻟﻜ َﻨّﻪ ﻻ ﻴﻨﻌﺩﻡ.

ﺸﺒّﻪ ﺤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ُﻤﺤﻜﻤﴼ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ؛ ﺤﻴﺙ َ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻪ َّ
ﺒﺤﺎﻝ ﺤﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻪ؛ ْ

ﻗﺩ ﻴﻬﺩﻴﻪ ﺸﻴﺌﴼ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻭ ﻴﺸﺘﻡ ﻤﻨﻪ –ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻝ ﺘﻘﺩﻴﺭ -ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﻁﺭﺓ ﺍﻟﺯﻜﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺸﺒﻪ ﺼﻠﻰ

ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻕ ﺜﻴﺎﺒﻙ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﺴﺩﻙ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺒﺤﺎﻝ ﻨﺎﻓﺦ ﺍﻟﻜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ّ
ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﻪ ﺭﻴﺤﴼ ﺨﺒﻴﺜﺔ ﻤﺅﺫﻴﺔ.
ﻜﺫﻟﻙّ ،

ﻭﺴ ِّﻤﻲ ﻫﺫﺍ
ﻓﺤﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﻙ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻨﺎﻓﺦ ﺍﻟﻜﻴﺭ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺀُ ،
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻑ (125)،ﻷ َﻨّﻪ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ،ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺘﺯﻉ
ﺍﻟـﻤﺭ َﻜّﺏ "ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ" ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ،ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ُ
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﻴﺴﻪ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠ ِﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﻥ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺸ َّﺩ ٍﺓ ﻓﻲ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻘﺘﺒﺱ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺀ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ" :ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ

ﺨﻠﻴﻠﻪ؛ ﻓﻠﻴﻨﻅﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻤﻥ

ﻴﺨﺎﻟﻝ"(126).

ﺍﻟﺴﻭﺀ
ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ
ﻭﺃﻤﺎ
ُ
"ﻓﺎﻟﺠﻠﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺎﺡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺴﻌﺩ ﺒﺼﺤﺒﺘﻪَّ ،
ُ
ﻼ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻭﻟﻜﻼﻤﻪ
ﺩﺍﺌﻡ
ﻻﺯﻡ ،ﻓﻀ ً
ٌ
ﻭﺤﺯﻥ ٌ
ﻫﻡ ٌ
ﻓﺄﻨﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺭ ٍﺓ ﺩﺍﺌﻤ ٍﺔ ﻭﺼﺤﺒﺘﻪ ٌّ

ﻀﻴﻕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ُﻓﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺦ ،ﻓﻬﻭ -ﺒﻼ ﺸﻙ -ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ
ٍ

ﻭﺴﻠﻡ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺩﻗ ِﺔ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ّ
" "3ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:

"(127).

ٍ
ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻼﺓ ،ﻓﺭﺃﻯ ﺸﺠﺭﺓ ،ﻓﺎﺴﺘﻅﻝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺴﺎﻋ ًﺔ ﻤﻥ
ِ
ﻤﺭ
"ﻤﺜﻠﻲ ﻭﻤﺜﻝ ﺍﻟ ُّﺩﻨﻴﺎ
ﻜﺭﺍﻜﺏ َّ
ﻨﻬﺎﺭ ،ﺜﻡ ﺭﺍﺡ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ"(128).

ﻭﻤ ْﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ َ
ﺸﺒّﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﺎﻝ ﺍﻟ ُّﺩﻨﻴﺎ َ
ِ
ﺒﺤﺎﻝ ﺍﻟﺭﺍﻜﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ،ﻓﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ

ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟ ُّﺩﻨﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟ ُّﺩﻨﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﻤﺭﺍﻥ ﻜﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﻜﺏَّ ،
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﺇﺫ َّ
ﻭﻤ ْﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ،ﺫﻟﻙ َ
ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺘﴼ ﻤﺤﺩﺩﴽ ﺜﻡ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ،ﻜﺤﺎﻝ
ﻓﺎﻨﻴﺔ َ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻫﻘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺏ ،ﻭﺍﺴﺘﻅﻝ ﺴﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭ ٍﺓ ،ﺜﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ.

ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺸﻴﺌﴼ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﴽ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ.
ﺍﻟـﻤ َ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺫﻜﺭﻩ ُ
" "4ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:

ﺠﻨﺒﺘﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺴﻭﺭﺍﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﺒﻭﺍﺏ
"ﻀﺭﺏ ﺍﷲ ﻤﺜﻼً :ﺼﺭﺍﻁﴼ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﴼ ﻭﻋﻠﻰ
ِّ
ﺩﺍﻉ ﻴﻘﻭﻝ :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺩﺨﻠﻭﺍ
ُﻤﻔ َﺘّﺤﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ
ﺴﺘﻭﺭ ُﻤﺭﺨﺎﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ٍ
ٌ

ﻭﺩﺍﻉ ﻴﺩﻋﻭ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺸﻴﺌﴼ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻭﻻ ﺘﻌﻭﺠﻭﺍٍ ،
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻗﺎﻝ :ﻭﻴﺤﻙ ﻻ ﺘﻔﺘﺤﻪ ،ﻓﺈ َﻨّﻙ ﺇﻥ ﺘﻔﺘﺤﻪ ﺘﻠﺠﻪ )ﺘﺩﺨﻠﻪ( ،ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻁ :ﺍﻹﺴﻼﻡ،
ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﺍﻥ :ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘّﺤﺔ :ﻤﺤﺎﺭﻡ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ :ﻜﺘﺎﺏ

ﻋﺯ ﻭﺠﻝ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ :ﻭﺍﻋﻅ ﺍﷲ ﻓﻲ ِ
ﻜﻝ ُﻤﺴﻠ ٍﻡ").(129
ﻗﻠﺏ ِّ
ﺍﷲ َّ

ﺸﺒّﻪ ،ﻭﻟﻭ
ﺃﺨﺭ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺫﻜﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ َّ
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻩ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻟﺒﻘﻴﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺒﺤﺎﺠ ٍﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ ،ﻟﻜ َﻨّﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ٍ
ٍ
ﻏﻤﻭﺽ ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﻴﺴﺄﻝ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ.
ﺇﺸﻜﺎﻝ ﺃﻭ
ﻜﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺯﺍﻝ َّ

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺼﻭﺭﺓ ُﻤﺭ َﻜّﺒﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﻟﻨﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ،ﻭﻤﺯﺍﻟﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ
ﻤﻴﺴﺭ
ﻁﺭﻴﻕ
ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ٌ
ﻭﺍﻟﻐﻭﺍﻴﺔ ،ﻭﺘﺩﻟُّﻨﺎ ﻋﻠﻰ َّ
ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻻ ﺍﻋﻭﺠﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻭﺍﺀ ،ﻭﻫﻭ َّ
ٌ

ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ

ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ(130).

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻜﺭﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻜﻝ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻤﻬﺎ ُّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴُﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﺒﺤﺕ،
ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ،ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ َّ

ٍ
ﻜﻝ
ﻓﺈﻥ
ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ
ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﻭﺠﺫﺏ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ِّ
ٍ
ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡَّ ،
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺩﺨﻝ ﺒﺎﺒﴼ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭﻏﻝ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ

ﻓﻲ ُﺴﺒﻝ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ُﻜﻠِّﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺒّﻪ ﻭﻴﺜﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺸﺩﻩ ﻭﻴﺘﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ

ﻭﻟﻭﺍﻋﻅ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﻫﻤﺎ -ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ -ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟـﻤﺴﺘﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ِ
ﻭﻓﻭﻗﻪ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ِ
ُ
ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺯﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺍﺌﻠﺔ.
ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴ ِﺔ ﷲ ّ
" "5ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:

ﻤﺭﺍﺕ ،ﻫﻝ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺩﺭﻨ ِﻪ
ﻜﻝ ﻴﻭ ٍﻡ
ﺃﻥ ﻨﻬﺭﴽ ﺒﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻴﻐﺘﺴﻝ ﻤﻨﻪ َّ
"ﺃﺭﺃﻴﺘﻡ ﻟﻭ َّ
ﺨﻤﺱ ّ
َ

ﺸﻲﺀ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﺫﻟﻙ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ،ﻴﻤﺤﻭ ﺍﷲ ﺒﻬﻥ
ﺸﻲﺀ؟ ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺩﺭﻨﻪ
ٌ
ٌ

ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ").(131

ﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟـﻤ َ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺁﺜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ُ
ﻭﻴﺸﻭﻗﻬﻡ ﻟﻘﻭﻟﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺸﺒّﻪ ﻟﻴﺸ َّﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ،
ﺍﻟـﻤ َ
ُ
ّ

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻭﺍﺒﻪ ﻟﻴﻁﻴﻝ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﻘﺭﻴﺭﴽ ﻤﻨﻪ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻷﻤﺘ ِﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻼ ِﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ِﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﴽ ﻷﺠﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ.

ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ  -ﺠﻝ ﻭﻋﻼ
ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺍﷲ ُّ

ِ
ﺩﺭﻥ ﺍﻟﻤﺭ ِﺀ ﺸﻴﺌﴼ.
ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤ ِﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺒﻘﻲ ﻤﻥ ِ
 -ﻴﻤﺤﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ :ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺴﺨﴼ ﻭﺩﺭﻨﴼ؛ ﺘﺘﻘﺯﺯ ﺍﻟﻨﻔﺱ

ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻨﻔﺭ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴُﺸ ِﺒّﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺒﺎﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،
ﻴﻐﺘﺴﻝ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻴ ِﻪ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﻜﻝ ﻴﻭﻡ ،ﻓﺘﻤﺤﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ،ﻭﺘﺯﻴﻝ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ  -ﺃﻱ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ  -ﻜﻠّﻤﺎ ﺼﻼّﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ.
ﻓﻴﻘﻭﻝ:

ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،
ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ "ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ" ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﻟﺩﻗ ِﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ِّ

"ﻭﺤﺴﺒﻙ ﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒ ِﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻗ ٍﺔ ﻭﺼﻔﺎ ٍﺀ ﻭﻋﺫﻭﺒ ٍﺔ ﻭﻋﻅﻤ ٍﺔ ،ﻭﻤﺎ

ﻜﺄﻥ ﺍﻟ ّﺩﺍﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﻤﺎ
ﺘﻭﺤﻲ ﺒ ِﻪ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ )ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ( ﺤﺘﻰ ّ
ﻴﺨ ِﻴّﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﻴﻐﺘﺴﻝ( ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﺯﻟﻔﴼ

ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺜﻡ ﻴﻁﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺼﻌﻭﺩﴽ ،ﺒﺈﻀﺎﻓ ِﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴﻝُّ ،

ﻜﻝ ﻴﻭﻡ ،ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺇﻟﻴﻪ َّ

ﻭﺩﻭﺍﻤﻪ"(132).

ُﻡ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ ّﺩﻗﺔ ﺸﻴﺌﴼ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ :ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﻤﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ،ﻭﺠﻌﻝ
ﺜ َّ
ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺴﺒﺒﻪ ،ﻟﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﻝ.

ﺃﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ﺠﻤﻊ ﻻ ﻤﻔﺭﺩ ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ َّ
ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺠﻤﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﻝ ﻤﻨّﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺠﺩﺭ ﺒ ِﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺜﺎﺭﻩ

ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻏﻔﻠﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻨﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻻ ﻴﺯﻴﻝ ﺩﺭﻨﴼ ﺸﺎﺨﺼﴼ ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﻥ ،ﻭﺇﻨّﻤﺎ ﻴﻤﺤﻭ ﺃﻨﺎﻤﻠﻪ
ﻭﺨﻁﺎﻴﺎ ﺘﻐﻤﺭ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻓﺘﻘﺫﻑ ﺒ ِﻪ ﻓﻲ

ﺘﻨﺒﻴﻪ:

ﺍﻟﻨﺎﺭ(133).

ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،
ﻭ ِﻤ َّﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒّﻪ ﺇﻟﻴﻪَّ :

ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ ،ﻭﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺫُﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻏﻤﻭﺽ؛ ﻷﻨّﻪ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻩ ﺇﻋﺭﺍﻀﴼ ﺘﺎﻤﴼ ،ﻓﻼ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴُﺴﺄﻝ  -ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻋﻨﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴُﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﻗﺒﻝ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ
ﺇﻴﺜﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ.
ﺘﻤﻴّﺯﺕ ﺒ ِﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ٍ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ،ﻓﻀ ً
ﻋﻤﺎ َ
ﻼ َّ

ِ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺸﺄﻭﻫﺎ
ﺼﻭﻍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻓﺼﺤﺎﺀ
ﻭﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ٍﺓ ﻓﺎﺌﻘ ٍﺔ ﻋﻠﻰ
ِ
ِ
ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﺄﺨﻴﺭﻩ
ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺍﻨﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴ ِﺩ
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻝ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ

ﺒﻪ(134).

ﻭﺭﺤﻡ ﺍﷲ "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ" ﺭﺤﻤ ًﺔ ﻭﺍﺴﻌ ًﺔ ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻝ ﻭﻫﻭ  -ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ

ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ :-
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

"ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﺩﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻵﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺤﺭﺴﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ،ﻟﻡ

ﺘُﺼﻨﻊ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴُﺘﻜﻠَّﻑ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ،
ﻗﻠﺏ ﻤﺘﺼﻝ ﺒﺠﻼﻝ ﺨﺎﻟﻘ ِﻪ ،ﻭﻴﺼﻘﻠﻬﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﻨﺯﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺤﻘﺎﺌﻘ ِﻪ،
ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻴﻌﻤﺭﻫﺎ ٌ

ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺴﺒﻴﻠﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺩﻟﻴﻝ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ
ﻓﻬﻲ ْ
ﻤﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ،ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ ﺤﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﻭﺓ ﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ،ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ ﺤﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ

ﻨﺒﺽ ٍ
ﺴﻤﻭﻫﺎ
ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ،ﻭﻜﺄﻨّﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﺎ ُ
ﻗﻠﺏ ﻴﺘﻜﻠَّﻡ ،ﻭﺇﻨّﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ّ
ﻭﺇﺠﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻭﺍﻁﺭﻩ ..ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " ).(135

ﺇﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺒﺸﺭﻴﺘ ِﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺘﻲ ﺼﻠﻰ
ُ
ﻗﻠﺕ :ﻻ ﻋﺠﺏ ْ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢِ ،ﻤ َّﻤﺎ

ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ.
ِ
ﻭﻤﻴّﺯﻩ ﺒﻬﺎ؛ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺩﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ
ُّ
ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻫﺒ ٍﺔ ﺇﻟﻬﻴ ٍﺔ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪَ ،
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ:

ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠ ِّﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﻭﺍﻟﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ؛ ﻟﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﺠﻼﺌﻬﺎ ،ﻤﻊ
ﻭﻋﺒّﺭ
ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲَ ،
ﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺭﺼﺎﻨﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ َّ
ٍ
ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺒﺩﻴﻊ ،ﺘُﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﻝ ،ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ،ﻭﻴﺅﺩﻩ ﻏﺭﻀﻪ ،ﻭﻴﺼﻝ ﻏﺎﻴﺘﻪ
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ
ﻋﻨﻬﺎ
ٍّ

ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭﻨﻔﺎ ٍﺫ ﺇﻟﻰ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ.
ﻭﻋﻤﻕ
ﺒﻘﻭ ٍﺓ ﻭﻴﻘﻅ ٍﺔ
ٍ
ٍ
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺴﺠﻴﻝ ﺨﻼﺼﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﻟﻺﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﻹﻨﺎﺒﺔ
 .1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭﻴﻌ ُّﺩ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﺴﻴﻠ ٍﺔ
ِ
ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻟﻪ ﻭﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ.
 .2ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻅﻼﻝ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ

ﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻓﺎﻩ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ،
ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ؛ ﻜﺄﻥ ﻴُ َّ

ﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻭﻕ
َ
ﻭﺭﺒّﻤﺎ ﻴُ َّ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ.

 .3ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﺤﻠِّﻕ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻻ
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ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺘﻘﻝ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ.

ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
 .4ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ َّ
ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
ﻻ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎ ً
َ

ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ
 .5ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٍ

ﺃﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ
ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ُّ
ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ.
ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ:

 -1ﺤﺙ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﻭﺇﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ

ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.

 -2ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ،
ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻜﺎﻜﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ

ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻭﻻ ﻤﻤﺎ ُﻋﻬﺩ ﻋﻨﻪ.
 3ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ.

ﺸﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ

ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺠﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ,ﻋﻤﺎﻥ  ,ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

) (1ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ.114 :
) (2ﻴُﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻭﺭ.
) (3ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ.20
) (4ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ،ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ .2/31
) (5ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻭﺭ.
) (6ﻴﻌﻘﻭﺏ ،ﺇﻤﻴﻝ ﺒﺩﻴﻊ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ.2/774 ،
) (7ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ،ﻜﺎﻤﻝ ﺤﺴﻥ  ،ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺹ.18
) (8ﺴﻭﺭﺓ ﻏﺎﻓﺭ ،64 :ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ.3 :
) (9ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ.8 :
) (10ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ /ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻭﻴﺭ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ) ،(5734ﺝ  . 409 /1ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺯﻴﻨﺔ /ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﻎ  ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ )، (2106ﺝ.7/269
) (11ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ/ﺒﺎﺏ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ،ﺤﺩﻴﺙ) ،(5739ﺝ.1/409ﺼﺤﻴﺢ
ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺯﻴﻨﺔ /ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﻎ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ )، (2109ﺝ
.7/273
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺤﺴﻥ ﺠﺒﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ :ﺍﻟﻐﺯﻝ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺹ.145
) (12ﻨﻘ ً
) (13ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ،ﺹ ،245ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ :ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ  ،2/130-135-136ﻭﺠﻠﻴﻝ ﺭﺸﻴﺩ ﻓﺎﻟﺢ:
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﺹ.16
) (14ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ،ﺹ 27ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (15ﻋﺼﻔﻭﺭ ،ﺠﺎﺒﺭ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ،ﺹ.9
) (16ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ،ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﻥ ،ﺹ ،254ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ  /ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ
ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،2 ،ﺹ.17
) (17ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺹ.74
) (18ﻋﺼﻔﻭﺭ ،ﺠﺎﺒﺭ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ،ﺹ.208
) (19ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ،ﺹ.245
) (20ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﺝ/ 2ﺹ.17
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) (21ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ،22ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (22ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 27-29ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻤﺔ.2/189 ،
) (23ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ،ﺹ.243
) (24ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ.1/396 ،
) (25ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺹ 41ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ.
) (26ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 44-46ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺸﺩﻴﺩ.
) (27ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ  ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺹ 47ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (28ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.54
) (29ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.54
) (30ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ.
) (31ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ.
) (32ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ  ،ﻓﺎﻟﺢ ﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ  ،ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ .ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ /ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
) (33ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 96ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻝ :ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ
) (34ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ :ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ،ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ :ﻫﻲ ﻜﺎﻟﻠﺅﻟﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀُ ،
َّ
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ
ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺭﺴﻝ ﻤﺠﻤﻝ ﻷﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻪّ ،
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ،ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ :ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺸﻤﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ّ
ﻼ ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﺤﻴﺙ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﺸﻲﺀ
ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ :ﻫﻲ ﺸﻤﺱ ﻭﻫﻭ ﺃﺴﺩ ﻤﺜ ً
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﻫﻤﺎ .ﺩ .ﻓﻀﻝ ﻋﺒﺎﺱ )ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،(2...ﺹ 56ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (35ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ.96
) (36ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ.
) (37ﺍﻟﺴﻴﺩ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﺹ 136ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ.
) (38ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ  ،ﻓﺎﻟﺢ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ ،97ﻭﺹ 111ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ.
ٍ
ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ.
) (39ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ،
 ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊﻗﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻓﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻋ َّﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ،ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺩ
)َّ (40
ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﻔﺭﺩﻴﻥ ﻜﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻤﺱ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻘﻴّﺩﴽ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻔﺭﺩﴽ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ

141

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻻً ...ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺼﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ...ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻝ
ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺭﺍﺠﻊ .ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﺝ ،2ﺹ 47ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
) (41ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺏ/ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺴﺤﺭ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
)،(5556ﺝ.3/373
) (42ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ ،ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ،ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ،1/27 ،ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻲ ،ﺤﺎﺯﻡ ،ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ،ﺹ.144
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ
) (43ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ :ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ،
َّ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﺘﺨﻴﻝ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻫﻭ :ﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇ َّ
ﺤﺴﻴﴼ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻋﻘﻠﻴﴼ ،ﺭﺍﺠﻊ .ﻓﻀﻝ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،2ﺹ.32
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ِّ
)ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻤﺭﺁﺓ ﺃﺨﻴﻪ(ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ
) (44ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ  /ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺒﻠﻔﻅ ّ
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ) (1929ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ /ﺒﺎﺏ ﺭﻗﻡ  ، 120ﺡ ).(238،239
) (45ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺹ.79
) (46ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ  ،ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺹ.238
) (47ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ  ،ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ  ،ﺭﻗﻡ )،(2751ﺹ  ، 1171ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ/
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﺎﻤﺔ  /ﺒﺎﺏ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﺩ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭ ،ﺒﻠﻔﻅ ) ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓﺎ ﺩﻤﺎﺅﻫﻡ(ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،
ﺭﻗﻡ ) .(4746ﺹ.493
) (48ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ،ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺹ.309
) (49ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ  /ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﻩ ﺭﺍﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ،ﺡ) ،(5006ﺝ.3/238ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ/ﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ /ﺒﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ  ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ )،(777ﺝ.6/380
) (50ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ  /ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ)  .(1156ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺭﻗﻡ
).(777
) (51ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎﻝ /ﺁﻴﺔ .24
ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ.
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻝ :ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ،ﻭﻋﻜﺴﻪ:
) (52ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ :ﻤﺎ ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺴﻝُ ،
َّ
) (53ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﻡ /ﺒﺎﺏ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﺼﻭﻡ /ﺡ ) ،(1795ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﻡ /ﺡ ).(1151
) (54ﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ /ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﺭﻗﻡ )،(1891 ،1889ﺝ.3/193
) (55ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ 100ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴﻴﺭ.
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

) (56ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ  ،2ﺹ.54
) (57ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻵﺫﺍﻥ /ﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﻔﺘﺭﺵ ﺫﺭﻟﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﺩﺓ/ﺡ) ،(822ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺒﺎﺏ
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ /ﺡ ).(493
) (58ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ /ﺡ ) ،(498ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ،ﺡ )ِ ،(653
ﺒﻠﻔﻅ :
ﺍﻟﻜﻠﺏ ﺒﺩﻝ ﺍﻟﺴﺒﻊ.
) (59ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ 104ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (60ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ /ﺒﺎﺏ ﻫﻝ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻜﻑ ﻟﺤﻭﺍﺌﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ؟ /ﺡ ) ،(2035ﻭﺼﺤﻴﺢ
ﻤﺴﻠﻡ  /ﺡ ).(2174
) (61ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ /ﺒﺎﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻜﻑ ﻟﺤﻭﺍﺌﺠﻪ/ﺡ ).(2175
) (62ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺹ 105-106ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ.
) (63ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ .5/201
) (64ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺏ  /ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﻜﻭﻯ ﻏﻴﺭﻩ ،ﺭﻗﻡ ) ،(5491ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺏ ﺒﺎﺏ
ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﻕ ،ﺭﻗﻡ ).(5541
) (65ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ،ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ ،ﺹ.153
) (66ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ :ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ.
) (67ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ– ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺹ.110
) (68ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ.3/73 ،
) (69ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 70ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (70ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 69ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ.
) (71ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻀﺎﺌﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ /ﺒﺎﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ،
ﺭﻗﻡ ).(2531
) (72ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ،ﺒﺎﺏ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻥ/ﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺭﺠﻝ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ،ﺭﻗﻡ ).(2489
) (73ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ،ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ  /ﺒﺎﺏ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ ) ، (847ﻭﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺭﻗﻡ ) (547ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺭﻗﻡ )،(524ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ ،ﺭﻗﻡ ) ،(1486ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ،ﺭﻗﻡ
).5/458،(2000
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

) (74ﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ ،ﺭﻗﻡ ) .(1486ﻭﻫﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ .
) (75ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ .1/398
) (76ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ  303ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴﻴﺭ.
) (77ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ،ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ ،ﺹ.152
) (78ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ،ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ،1/302ﻭﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 164-192
 ،2ﺹ.56
) (79ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ  ،ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .1/421
) (80ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ،ﺃﺤﻤﺩ  ،ﻓﻨﻭﻥ ﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﺹ.63
) (81ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ /ﺒﺎﺏ ﻁﺭﺡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻟﻴﺨﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ،ﺭﻗﻡ )،(62
ﺝ)، (1/67ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺭﻗﻡ ).(2811
) (82ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ،ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺭﻗﻡ ).(2581
) (83ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ.131-132
ﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ.
) (84ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ ) (8757ﺝ) (1/571ﻭﺭﺠﺎﻟﻪ ﺜﻘﺎﺕ ﺇ َّ
) (85ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ /ﺒﺎﺏ ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺡ )(2783
) (86ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ.133
) (87ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ،ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺹ.156
 ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ .4/71) (88ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ .1/139-140
 ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ،ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﺹ.59) (89ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ،ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .2/147
) (90ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﺴﺎﻫﺭﺓ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺹ.130
ﺴﻤﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨّﻪ ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﻋ ّﺩﺓ ﻤﺸﺒﻬﺎﺕ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺴﺎﻫﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻵﻨﻑ
ّ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﺹ.139
) (91ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﻕ/ﺒﺎﺏ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ) ﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﺄﻨﻙ ﻏﺭﻴﺏ(  ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺩ
ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ،ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ).(6188
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) (92ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻀﻝ ﻓﻀﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 1999-2000ﻡ ﻓﻲ :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ
ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ".
) (93ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ،ﻋﻠﻲ ،ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .1/208
) (94ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ،ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺯ /ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻜﻔﺭﺓ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺠﻲ ،ﺡ
)،(3089ﺝ).(3/182
) (95ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﻕ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺡ )،(2956ﺝ).(4/2272
) (96ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ(88-89) /
) (97ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ /ﻭﻗﺎﻝ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ  ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺃﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ،ﺭﻗﻡ ).(2057
) (98ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ،ﺭﻗﻡ ) .(2057ﻭﺭﺠﺎﻟﻪ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
) (99ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ.
) (100ﻓﻴﺎﺽ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ،ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ.186
) (101ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،2ﺹ.50
) (102ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.51
) (103ﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺹ ،128ﺝ.4
) (104ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺭﻗﻡ ) ،(2616ﻭﻗﺎﻝ ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ،ﺭﻗﻡ )،(3548ﺝ).(2/447
) (105ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ،ﺹ 370-371ﺒﺘﺼﺭﻑ.
) (106ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻝ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻤﺸﺒﻬﴼ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻤﺸﺒﻬﴼ ،ﻭﻴﺴﻤﻰ
ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺱ ،ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ
ﻤﺭ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺹ) (21ﻀﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪ.
ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻭﻗﺩ ّ
ٍ
ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴﻴﺭ.
) (107ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ142
) (108ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﺹ.143
) (109ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ /ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺒﺨﻴﻝ  ،ﺭﻗﻡ ) .(1443،1444ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺭﻗﻡ )،(1021
ﺝ).(2/708
ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ُﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ).(7/109
) (110ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
ِ
) (111ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ،ﺭﻗﻡ ).(6044
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

) (112ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ .5/195
) (113ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒّﻪ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ
ﺃﻤﺎ ﻜﺄﻥ ﻓﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﺎﻟﻜﺎﻑ ﻭﻤﺜﻝ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎّ ،
) (114ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،2ﺹ 49ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ.
) (115ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ.
) (116ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ /ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻝ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ "ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ"
) (9/407ﺡ) (5353ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺌﻕ /ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻡ (9/266) ،ﺡ
) ،(2982ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ/ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ) (10/452ﺡ ). (6007
) (117ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﻤﻡ /ﺒﺎﺏ )ﺒﻼ ﻋﻨﻭﺍﻥ( ﺭﻗﻡ ) .(335ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺒﺎﺏ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ" )ﺠﻌﻠﺕ ﻟﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺴﺠﺩﴽ ﻭﻁﻬﻭﺭﺍ( ) ،(1/634ﺡ ) ،(438ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺎﺒﺭ ،ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ/ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ
ﻭﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺡ ) (523 ،522 ،521ﺒﻠﻔﻅ ﺃﻋﻁﻴﺕ ،ﻓﻀﻠﺕ ،ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺫﻴﻔﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ "ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ".
ﻋﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻨﻪ" :ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﴼ ﺃﻭ ﺘﺨﻴﻴﻼً،
) (118ﻨﺹ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ  ،2/220ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺭﺩﴽ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺼﻭﺭ ﺤﺴﻴﺔ ﺒﺩﻴﻌﺔ ﻟﻭﺠﻪ
ﻴﺯﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻀﻝ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺹ.63
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺤﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ّ
) (119ﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻭﺠﻼﻩ ﺘﺠﻠﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴّﻨﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻩ :ﻜﻝ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻲ ﻤﻨﺘﺯﻉ ﺒﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻝ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻔﺘﺭﻕ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ
ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻤﻨﺘﺯﻋﴼ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺤﺴﻥ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺤﺴ ِﻴّﴼ ﻤﻔﺭﺩﴽ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﺭﻜﺒﴼ ﺃﻡ ﺼﻭﺭﺓ
ﻤﻨﺘﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻘﻠﻴﴼ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴﻝ ،ﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺹ.80-81
) (120ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺭﺩﴽ ،ﺒﻝ ﻻ ﺒُ ّﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻴﺌ ًﺔ ﻤﻨﺘﺯﻋ ًﺔ ﻤﻥ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ،ﺭﻏﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﻠﻴﴼ.
) (121ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،2ﺹ.64
) (122ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ /ﺒﺎﺏ ﺘﺭﺍﺤﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺎﻁﻔﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻀﻬﻡ ،ﺭﻗﻡ ) ،(8/314ﺡ
) (2586ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﻴﺭ "ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ".
) (123ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ،ﺭﻗﻡ ) (7889ﻭ ) (7902ﺒﻠﻔﻅ "ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ."...
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ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻱ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

) (124ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ /ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻙ ،ﺭﻗﻡ ) (4379ﺡ ) (2101ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ
ﻤﻭﺴﻰﺍﻷﺸﻌﺭﻱ "ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ، ،ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ /ﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
ﻭﻤﺠﺎﻨﺒﺔ ﻗﺭﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭ ،ﺭﻗﻡ ) (8/349ﺡ ). (2328
) (125ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﻴ َﻨّﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺹ).(20
) (126ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻫﺩ /ﺒﺎﺏ ﺭﻗﻡ ) (45ﺡ ) ،(2378ﻭﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ /ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ /ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺃﻥ
ﻴﺠﺎﻟﺱ ،ﺡ ) ،(4833ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ).(7320
ٍ
ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻜﺒﻴﺭ.
) (127ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ  ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ )ﺹ(554
ﺤﺒّﺎﻥ ،ﺭﻗﻡ ) ،(6352ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺭﻗﻡ ) (7858ﻭﺭﺠﺎﻟﻪ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
) (128ﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ َ
) (129ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ،ﺭﻗﻡ ) (245ﻭﺭﺠﺎﻟﻪ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
) (130ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ  ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺹ 413ﺒﺘﺼﺭﻑ ،ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺸﺩﻴﺩ.
) (131ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﻟﺨﻤﺱ ﻜﻔﺎﺭﺓ (2/14) /ﺡ ) (528ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ
"ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ" ،ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ /ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ /ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺘﻤﺤﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ،
) (3/147ﺡ ) (667ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
) (132ﺍﻟﺴﻴﺩ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺹ.150
) (133ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 151ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ.
ٍ
ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴﻴﺭ.
) (134ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ170-171
) (135ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺹ.194

ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 .1ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ،ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﺒﻁ :ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻜﻴﻼﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﻁ.
 .2ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ،ﻜﺎﻤﻝ ﺤﺴﻥ)ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﺴﻨﺔ1987ﻡ.
 .3ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ،2ﺴﻨﺔ 1966ﻡ.
 .4ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺴﻨﺔ 1959ﻡ.
 .5ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺸﺭﺡ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ 1392 ،2ﻫ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

 .6ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ،ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ  ،ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ )ﺠﺯﺀﺍﻥ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺸﺭﻜﺔ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﺒﻤﺼﺭ ،ﺴﻨﺔ 1936ﻡ.
 .7ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ،ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﺴﺘﻨﺒﻭﻝ ،ﺴﻨﺔ 1954ﻡ.
.8ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ،ﻋﻠﻲ  ،ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )ﺠﺯﺀﺍﻥ( ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ،2ﺴﻨﺔ 1966ﻡ.
 .9ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ) ،(1ﺴﻨﺔ 2001ﻡ.
 .10ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ،ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺴﻨﺔ 1953ﻡ.
 .11ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﷲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭﻝ ﺴﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ .ﻁ.
 .12ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ ،ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁ) ،(1ﺴﻨﺔ 2000ﻡ.
.13ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ،ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺴﻨﺔ 1960ﻡ.
 .14ﺍﻟﺴﻴﺩ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺴﻨﺔ 1973
ﻡ) .ﺩﻜﺘﻭﺭ(.
 .15ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ :ﻁﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻴﻨﻲ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﺩ .ﻁ.
 .16ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺴﻨﺔ 1981ﻡ.
 .17ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺴﻨﺔ 1981ﻡ.
 .18ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ،ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ،ﺴﻨﺔ 1981ﻡ.
 .19ﻋﺒﺎﺱ ،ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ )ﺃ .ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ )ﺠﺯﺀﺍﻥ(:
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ ،7ﺴﻨﺔ 2000ﻡ.ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ) ،(1ﺴﻨﺔ 1987ﻡ. .20ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺴﺎﻫﺭﺓ )ﺩﻜﺘﻭﺭﺓ( ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ،
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺴﻨﺔ 1984ﻡ.

 .21ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻫﻼﻝ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺠﺎﻭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀﻝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ.
ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺴﻨﺔ 1971ﻡ.
 .22ﻋﺼﻔﻭﺭ ،ﺠﺎﺒﺭ ﺃﺤﻤﺩ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺴﻨﺔ 1974ﻡ.
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ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﺨﺭﺠﻪ ﻭﺩﺭﺴﻪ( ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ
 .23ﻓﻴﺎﺽ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ،ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ )ﺠﻤﻌﻪ َّ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ،ﺴﻨﺔ 1978ﻡ.

 .24ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ،ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻜﻤﺎﻝ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ،2
ﺴﻨﺔ 1963ﻡ.
.25ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻲ ،ﺤﺎﺯﻡ ،ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ،ﺘﻭﻨﺱ ،ﺴﻨﺔ 1966ﻡ.
 .26ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ) ،(1ﺴﻨﺔ 1988ﻡ.
 .27ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ ،ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ،ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،4ﺴﻨﺔ
1972ﻡ.
 .28ﻤﺤﻤﺩ ،ﺤﺴﻥ ﺠﺒﺎﺭ ،ﺍﻟﻐﺯﻝ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ،ﺴﻨﺔ
1988ﻡ.
 .29ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ،ﻓﻨﻭﻥ ﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺴﻨﺔ 1975ﻡ.
ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ.
 .30ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ
َّ
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